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ACTA SANCTAE SEDIS
PAULI PP. VI
ADIIORTATIO APOSTOLICA DE RELICIOSA VITA
SECCNDUM CONCILII OECIIMENICI VATICANI 11
PRAECEPTIONF.S RENOVANDA

Dilecti in Christo fili.i et filiae
salutem et apostolicam benedictionem
1. EVANCELICA TESTIFICATIO vitae religiosae oculis hominum
aperte manifestat primas partes Dei amori tributas ac quidem tali
curn vehementia, pro qua gratiae Spiritui Sancto agantur oporteat.
Animo simplici - ut loannes XXIII, Deccssor Noster rec. mem.,
fecit sub Concilii Occumenici Vaticani II celebrationem vobis
enuntiare velimus, quantam spem in Nohis excitet, perinde atque
in cunctis Pastoribus et fidelibus Ecclesiac, spiritualis magnanimitas
illorum, qui, sive viri sive rnulieres, Domino vitam suam consecrarunt, consiliorum evengelicorum spiritum et usum servantes. Optamus etiam vos iuvare, ut, doctrinae Concilii Vaticani II inhaerentes,
iter Christi sectatorum, a vobis susceptum, pergatis.

2. Quod quidem agentcs, eo consilio ducimur, ut inquictudini, incerto animorum statui, inconstantiae occurramus, quac nonmilli ostendunt, et ut eos pariter confirmcmus, qui veram expetunt
vitae religiosac renovationem. Quaedam enim mutationes, audacius
et ad arbitrium inductae, nirnia diffidentia practeriti temporis, ctiamsi
hoc sapientiam vigoremque traditionum ecclesialium testetur, habitus mentis plus aequo eo contendens, ut quis ad magnas immutationes, quibus aetas nostra concutitur, festinantius sere conformet:
haec omnia nonnullos fortassc moverunt, ut peculiares vitae relit Adhortatio ad universi orbis catholici Sanctimoniales et sacras virgines 1/ tempio ntassimo : A.A.S. i4 ( 1962 ), pp. 508-517.

- 102 giosae formas existimarent caducas. Nonne quidem co sunt progressi, tit contra ius fasque ad Concilium provocarent, id intendentes,
ut illam quoad ipsum cius principium in controversiam adducerent ? Verumtamen constat oninino Concilium huic peculiari dono
locum singularem in vita Eeclesiae trihuisse, quatenus illi, qui id
acceperunt, cius ope magic conformantur ad genus vitae virginalis
el pauperis, quod sihi ele it ('urislus Dominus, quodque .1Jater cius
Virgo amplexa est.2 Concilium practerea vial ostendit, quibus idem
dontim secundum Evangelii pracccptiones renovaretur.3
3. Traditio autem Ecclesiac numquid in memoriam id
redigere oportct ? - - at) ipsis Buis initiis, hanc eximiani perhihct
testificationem constantis Deum quacrendi studii, amoris unici et
indivisi crga Christum, ardoris Regni cius incremcntis absolutissinic se devovendi. Iloc quidem dcmpto signo visu manifesto, periculurn est, ne ipsa caritas, qua Ecclesia universa vegetatur, frigegescat, mirabilis ills vulgariquc opinioni contrarius hebescat nuntius salvificus Evangelii, sal fidei in mundo evanescat, qui hac acLate ad sacculares accedit condiciones.
Spiritus Sanctus a priniis sacculis, praeter martvres Christum
heroum in modem confitentes, discipulorum et virginum nee non
eremitarum mirandam fortitudinem excitavit. Quod quidem fuit
iam quaedam adumhratio vitae religiosae, quac magis in dies adducehatur, tit progressione quadam eflioresceret ac diversis distinguerctur formis vitae communis aut solitariae, ut instanti Christi invitationi responderetur: .Vettto esi, qui reliquit domum aut uxorem ant
fralres aut parentes aul filios propler Re{' nunt I)ei, et non recipial
mullo plura in hoc lempore et in saeculo venturo vitant aeternam. i
Quis audeat afliimare eiusmodi invitamcnto non amplius candeni vim atque vigorem inesse, I7.cclesiam carers posse praestantissimis eiusmodi testihus Christi amoris naturam transcendentis,
vel mundum sine sui detrimento pati posse haec lumina exstingui,
quac Regnum Dci annuntiant ea cum libertate, quac non obstruatur
impedimentis et cotidie a mille filiis cius filiabusque vivendo exprimatur ?
4. Dilecti filii et filiae, qui consilia cvangelica perlicientes, Iiherius Christum sectari ac pressius imitari voluistis tota vita
Dco dcvota per peculiarein consecrationem, quac in baptismali
consecrations tit in radicc fundatur camque plenius manifestat
utinam mente conplectamini egregiam existimationem ac dilectio' CONC. VAT. 11, C'oust. dogm.
57 (1965), p. 52.

' CONC. VAT. II, Decr.
702-712.

' /.c. 18, 29-30.

i.u»uw gentium , cap. VI, 46: A.A.S.

Perfectas caritatis :

A.A.S. 58 (1966), pp.

- 103 nis aflectum, quo vos in nomine Christi lesu prosequimur. Carissimis Fratribus in episcopatu vos commendamus, qui una cum
presbytcris, suis in sacerdotio cooperatorihus, conscientiae officium
circa vitam religiosain percipient. Omnes etiam laicos, quibus proprie, etsi non exclusive, saecularia olficia et navitates competunt,a
rogamus, tit intcllegant, quam valide a vobis impellantur, Ut eam
exquirant sanctitatein, ad quarn ct ipsi baptismo suo in Christo
vocantur ad gloriam Patris!e
5. Non paucas res external, a Conditoribus Ordinum et Congregationum religiosarum mandatas, his ipsis tcmporibus obsoletas essc procul dubio apparet. Nonnullae, saeculorum dccursu
coacervatae, quibus vita religiosa onerata est atque obriguit, alleventur oportet. Sent quidem efliciendac accommodationes, novae
possunt, probante Ecclesia, format inquiri atque induci. Hoc ipsurn
est propositum, quad plures iam annoy maior Institutorum rcligiosorum pars alacritcr persequitur, novi generis constitutionibus
et regulis -- intcrdum audentius - experimenti causa invectis.
Hoc quippe compcrtum habemus hosquc renovationis conatus, a
a Concilio expctitos,' diligenter attendimus.
6. Quomodo veto in hac ipsa dynarnica progredicntc incitatione, in qua semper periculurn est, ne spiritus saeculi cum actione
Spiritus Sancti admisceatur, vobis opitulemur, tit rcctc, quemadmodum necesse est, res discernatis ? Quomodo id, quod est essentiale, in tuto collocetur aut assequendo obtineatur? Quomodo in
proprium usum convcrtatur cxpcrientia aetatum practeritarum ct id,
good his temporihus est recogitatum, tit haec cvangelicae vitae
forma corroboretur ?
Pro singulari munere et officio, quad Deus Nobis in Ecclesia
sea imposuit - - ex co enim fratres Aostros confirmemus oportet 8
vos pro parte Nostra adigere volumes, tit securioribus animus et
lactiore cum fiducia in via procedatis, quam elegistis. In perfeclae
caritatis prosecutione,9 qua vostra rcgitur vita, quo alio modo vos
geratis oportet nisi co, quo parati sitis penitus obsequi Spiritui
Sancto, qui, in Ecclesia agcns, in libertatein filiorum Dei vos vocat ? 10
Cf. CONC. VAT. II, Const. past. Caudium el sees, 43: A.A.S. 58
(1966), p. 1062.
Cf. CONC. VAT. 11, Const. dogm. Lumen gentium , cap. V: A.A.S.
57 (1965), pp. 44-49.
Cf. Litt. Apost. motu proprio datae Ecclesiae .Sanctae : A.A.S. 58
(1966), pp . 757 ss.; S. Congr. pro Religiosis et Institutis saecularibus,
Instr . Renovationis cau.ca,n : A.A.S. 61 (1969), pp . 103 ss.

" Cf. Lc. 22, 32.
Cf. CONC. VAT. 11, Dccr. Perfectas caritatis, 1: A.A.S. 58 (1966),
p. 702.

"' Cf. Gal. 5, 13; 2 Cor. 3, 17.
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7. Dilecti filii et filiae, invitamento Spiritus Sancti libere respondentes, Christum sequi statuistis, cidem vos prorsus devovente;. Consilia evangelica

castitatis

Deo consecratae, paupertatis,

oboedientiac lam Ieges vitae vestrae evaserunt. Iamvero, quemadniodum Concilium monet, ipsa ... auctoritas Ecclesiae, duce Spiritu
Sant-to, ea itrlerpretari, eorum praxim moderari el etiam stabiles inde
v vendi formers conslituere curavil.11 Ita vero ea agnoscit et authenticum rcddit vitae genus, quod professione consilioruni evangelicorum ethcitur: Per va/a aut alia sacra Iigamina, votis propria suer
ration assimilala , quihus christifide/is ad tria praedicla consilia evange/ica se obligat, I)eo summe di/ecto total iter mancipatur... Per baptismum quidem ntorluus est peccato, et !)co sacratus; ut aulem gratiae
haptisnralis uberiorem fructum percipere queat, consiliorunt evangMicorum professions in Ecclesia liberari intendil ab impedimentis, quae
ipsunr a carilatis fervore et divini cultus petfectione retrahere possent,
et divine obsequio intimnu consecratur. Tanto autem perfectior erit
consecratio, quo per firmiora et stahiliora vincula magis repraesentatur
('llrisla cum sponsa I cclesia indissolubili vinculo coniunctus.12

Ilaec doctrina Concilii in claro lunune ponit huius doni magnitudinem, quod ipsi dare lihere decrevistis, quoddue - simile
doni a Christo Ecclesiae suac impertiti - pcrinde ac hoc, absolutissinium est et irrevocabile. Propter ipsum Regnum caelorum
Christo magnanimiter et sine ulla exeeptione devovistis vires amandi,
possidendi cupiditatem, liheram facultatem propriam vitam disponendi, quac tarn pracclara stint homini bona. Huiusmodi vestra est
consecratio, quac in Ecclesia et per eius peragitur ministerium sive
corum, qui illius gerunt personam quique professionem religiosam
accipiunt, sive camtrnunitatis christianae, quac amanter agnoscit,
excipit, fovet, circumdat eos, qui in cius gremio sc ipsos inipcndunt
quasi vivum signum, quod omnia Ecclesiae memhra all OUicia vocalionis christianae impigre adimplenda efiraciter altrahere potest ac
dehet ... siquidem status religiosus bona caelestia iam in hoc saeculo
praesentia omnibus credentibus manifestat.13
8. Aliqui ex vobis ad vitam contemplativam, quac dicitur, sunt
vocati. Vis alliciens, cui nequit resisti, vos trahit ad i)ominum. A
Dco apprchensi, cius actioni potentissimae vos permittitis, qua ad
cum clevamini et transformamini in ipsum, dune eaelem ad illam
componimini aeternam contemplationem, quae comnu nis est vocatio nostra. Quomodo fiet, ut in hac progrediamini via et gratiam,
" Coxe. VAT. H, Const. dogm. Lumen gentium , 43: A.A.S. 57 (1965),
p. 49.
Ibid., 44, p. 50.
" Ibid., pp. 50-51.

-105quac vos animat, fideliter custodiatis, nisi tots anima et vita vestra,
dynamica vi, cuius impulsus est amor, perrnoti, huic obsequimini
invitamento, quad stabili modo in Deum vos dirigit? Itaquc aliam
quamvis actionem proxime vobis utique cxscqucndam cuius
generis stint necessitudines cute fratribus, opus gratuitum vel quacstuosum, necessaria animi remissio bisque similia - testimonium
existimatur intimae cum Deo coniunctionis, quod ci rcddatis, tit
vobis illam tribuat intentionis ptiritatcm, in unum omnia redige it tell 1,
tarn neccssariam, at ci quis iungatur temporc orationis. Sic operant
ad Rcgnum Dci dilatandtim conferetis ipso vitae vcstrae testinionio
atquc arcana fecunditate apostolica.I
9. Alii autem apostolatui sent addicti ac quidem cius officio
praecipuc co pertinenti, at illis annuntient divinum verbum, quos
Deus ipsis obviam mittit, eosdcmque ad fidcm pcrducant. Eiusnuidi
gratia familiarcm cum I)co consuctudincm postulat, gtia fulti ntintium Verbi Incarnati prodcrc possitis, semone quidcm usi, qucm
homines intellcgcre queant. Quantopere ergo ncccsse est, at tota
vita vestra consortcs vos reddat cius passionum, mortis et gloriac! iS
10. Quodsi vocatione vestra ad alias partes in hominum servitio obcundas adducimini cuius modi sunt vita pastoralis, sacrac
missiones, institutio scholastica, caritatis opera hisquc similia - nonne ardor animi, quo Dco adhacreatis, ca tnuncra fccunda imprimis eNicict ac quidem pro ratione huius cum Dco coniunctionis,
quae fit in abscondito ? 16 Si Concilii doctrinam fidcliter cupimus
servare, nonne cuiuslihet instituti sodales, Deum prae omnibus et unice
quaerentes, contemplationem, qua ei mente el corde adhaereant, cute
amore apostolico, quo opens Redenlptionis adsoeiari Re;nunique Dei
dilatare nitantur, coniunstint oportet ? i;
11. Solum hoc modo aninios hominum ad vcritatcm amorcmque divinum amplectendum crigerc p-)tcritis secundum charisma
Fundatorum vestrorum, quos Deus in Ecclesia sua excitavit. Concilium non aliter religiosis utriusque scxus oficium iure merito
inculcat fidcliter servandi spiritum corum Conditorum horumque
proposita evangelica et exempla sanctitatis; quod unum e principiis
agnoscere debent renovationis nunc perficicndac atque Imam e
rationibus ccrtissimis opens, quod unumquodque Institutum aggrediatur oporteat.18 Re enint vcra charisma vitae rcligiosae, ncdunt
CONC. VAT. If, Decr. Perfeclae caritatis , 7: A.A.S. 58 (1966), p. 705.
's Cf. Phil. 3, 10-11.
ie Cf. Mi. 6, 6.
" Cf. CONC. VAT. II, Decr. Perfectae caritatis , 5: A.A.S. 58 (1966),
p. 705.
i" Cf. Conc. VAT. 11, Const. dogm. Lumen gentian, 45: A.A.S. 57
(1965), pp. 51-52; Decr. Perfectas caritatis, 2b: A.A.S. 58 (1966), p. 703.
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impulsus quidam sit exortus ex san,,'uinibus eel ex voluntate canes 19
aut ex habitu mentis, qui huic sueculo confonnatur,20 fructus est
Spiritus Sancti, in I;cclesia semper opcrantis.
12. Iliac profccto unaquacquc Familia religiosa propriam dvnamicam vim hauriet, siquidenl vocatio divina, licet secundum mutabilia locorum ac temporum adiuncta renmetur ct distinguatur,
semper tamen constantetn quendam cursum exposcit. Ardor animi,
ci congruens, in ipsa hominis vita quasdam primarias praccipuasque aperit vial, quac eligantur. Fidelitas autern its rebus servata,
quae per baser vial postulantur, tamquam obrussa est authenticae
naturae, qua vita religiosa contmendetur. \e hoc obliviscamur:
quodlibct institutum humanum quasi illi morbo est obicctum, quo
articuli durescunt, atquc pcriculo vanae cuiusdam observantiae urgetur. Externa enim legum diligcntia ad praestantiam alicuius vitae
eiusquc constantem rationem in agendo tuendam per se non sufficit.
Qua de causa eiusmodi formae externae sine intermissions vivificentur oportet interns hac animi contentione, sine qua iliac nimium
onus confestim efhcerentur.
In hac varictate formantm, quac unicuique instituto indolem
propriam tribuunt et in plenitudine gratiac Christi 21 nituntur. pro
summa vitae religiosae regula et norma certissima habenda est
sequela Christi secundum Evangelii doctrinam. \onnc huius studio
per sacculorum cursum factum est, tit vita casta, pauper, oboedientiac dedita postularetur ?

13. I. nus arnor in i)eum id repctcrc oportct homines
permovct modo maximum habente momentum ad castitatem amplectendam. Qui amor caritatcrn fraternam tam imperiose dcposcit,
ut rcligiosus altiorc ratione in Christi cords cum aequalihus vivat.
Hac scrvata condicionc, donum sui ipsius, quo quis i)co aliisquc
sc devovet, foes Brit pads tranquillae. Nequaquani despecto amore
humano et matrimonio nonne hoc, secundum fidem, imago est
et consortium unitatis amore etfectae, qua ('hristus Ecclcsiac iungitur? is - castitas I)co consecrata bans unitateni proprius revocat
illamquc perficit sui ipsius supcrationem, ad quani omnis amor
humanus contendat oportet. Hac ipsa igitur aetate, qua is tit alias
numquam erotisnto vastatore 23 infestatur, castitas, nuns cum tna19 Cf. A. 1, 13.
20 Cf. /tom. 12, 2.

" Cf. t Cor. 12, 12-30.
az Cf. CoNc. VAr. II, Const. past . Caudium et spes, 48: :I.:I.S. 58
( 1966 ), pp. 1067-1069; cf. Eph. 5, 25 et 32.
=' Cf. Allocutio

ad sodales consociationum

vv. d. • Ecimpes Notre-
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time comprehendi debet et in vitae usu coli ammo recto atque
niagnantnio. Castitas, virtus prorsus positiva, dilectioneni testatur,
qua ceteris Deus praefertur, ac modo praeclarissimo et absolutissimo significat mvsterium coniunctionis Corporis myystici cum eius
Capite necnon Sponsae CUM Sponso cius aetcrno. Ea denique hohomincm allicit, transformat, pervadit ad intima animi eius pcnetralia pertingens, per arcanani quandam similitudinem cum Christo.
14. Necesse igitur habetis, dilecti lilit et filiae, christianae disciplinac spirituali castitatis Deo consecratae totarn restituere eflicaciam. IIaec virtus enini, cure in vitae usu propter Rcgnum caclorum reapse servatur, cor hominis libcrat atquc sic taniquam si,'nunt
el stimulus caritatis, ac quideni peculiaris foes spiritualis fecunditatis
in mundo cvadit. Si Quamvis at) hoc non senrper agnoscatur, ea
nihilominus in mundo ntvsticarn seam exscrit efiicicntiam.
15. Ad nos autem quod attinet, animi nostri sententia firma
et ccrta maneat opartet: netnpe praestanttain ac fecunditatent
castimoniae, propter Dei antorem in caelibatu religiose servatae,
in verbo Dci, in doctrina Christi, in vita Matris eius Virginis, necnon in traditione apostolica, ab I;cclesia constanter asseverata, tit
in fundamento postremum inniti. Agitur enim de done pretioso,
quod Pater quibusdam largitur. Quod quidem fragile et facile vulnerari CUM sit ob humanam infirmitatem, contradictioni rationis
pirae est obnoxium atque, cx parte, ab its nequit comprehendi,
quibus lace Verbi Incarnati non sit revclatum, quornodo is, qui
perdiderit animani suam propter Ipsum, inveniat eam.
16. Casti qua Christi sectatores, pauperern etiam vitant act
eius exemplum intenditis degere quoad usum bonorum hulas mundi,
quae cotidianac sustentationt vestrae sent necessaria. Ceterum hac
de rc' acquales nostri peculiariter vos urgent interrogando. Institutis religiosis inagni ponderis menus sine dubio est implendum in
operihus misericordiae, auxilii acrumnosis praebendi, iustitiae socialis; quo in ministerio versantia, hacc Instituta semper oportet
ea attendant, quac I?vani elium postulat, co consilio tit praesentibus
ncccssitatibus scse accomi11 hunt.
17. Clamorem pauperunt, 1, qui nuniquam fuit instantior, edi
auditis ab us, qui ipsi suns indigentes et qui coniunctim miseria
pretnuntur. Nonne tit invocation; eorum, Del netnpe filiorum
Dame „ e varies netionibus, habita die 4 mensis Nlaii, anno 1970, n. 4:
A.A.S. 62 (1970), p. 429.
-' Cf. CONC. V:vr. II, Const. dogm. Lumen gentian, 42: A.A.S. 57
(1965), p. 48.
Cf. itIt. 10, 39; 16, 25; alc. 8, 35; U. 9, 24; Iv. 12, 25.
21 Cf. Ps. 9, 13; lob. 34, 28; Pr. 21, 13.

- 108 quasi quodam iure praecipuo fruentium, obsecundaret, Christus
venit, 2 eo progressus, ut par fieret cum i l l i s ? ::8 I n mundo, qui
maxime progreditur, hae, quac permanent, multitudincs et hi singuli homincs miscrabiles mentis et hahitudinis conversionem 29 vehementi monitionc dcposcunt, quae ad vos potissimum pertinct, qui
Christum propius in terrena cius condicione exinanitionis sequlminl. 30 Quod invitamentum in animis vestris - Lit Nos minime
ignoramus resonat tam incitate acriterquc, tit nonnulli ex vohis
etiam ad actionem violentam interdum sollicitentur. Sed, Lit Christi
discipuli, quomodo viam ingrediamini aliam ab ea, qua ipse incessit ? Haec enim, quemadmodum nostis, non est politica quaedam
aut tcmporalis opinio ac navitas, sed hortatio ad cordis conversionem, ad liberationem a quovis impedimento terreno, ad amorcm.
18. Quomodo ergo clamori pauperum in vita vestra respondebitis ? Is vobis imprimis interdicat oportet, ne respectu cuiusvis
iniustitiae socialis medium quiddam teneatis. Idem practera officio
vos obstringit hominum conscicntiam exsuscitandi, gravissimo casu
miseriac ac postulationibus iustitiae socialis, quam Evangclium et
Ecclesia docent, prat oculis habitis. Aliquos ex vohis ills clamor
movet, tit pauperes in ipsa condicionc corum contingatis acerhosquc
eorundem participetis angores. Rursus non pauca e vestris Institutis vocat ad certa quaedam opera sua ita convertenda, tit pauperibus prosint; quod quidem a multis iam est generose peractum.
Ille demum honorum usum vobis imponit, terminis carom rerum
circumscriptum, quac funetione munerum, vohis implendorum, exiguntur. Oportet, tit in cotidiana vita vestra documenta, etiam extcrna, detis germanae paupertatis.
19. Quod vero testimoniurn perhibet rcligiosus, qui studio
sui commodi se trahi patiatur cuique omnino consentaneum esse
vidcatur, tit, sine ullo discrimine ac moderatione, sibi sumat, quidquid el proponatur, idquc in humanae vitae cultu atque in mundo,
qui mirando prorsus cursu incrementorum materialium paene infinitorum denotantur ? Cum igitur multi maiore in pcriculo versentur, quo contingit, Lit illecebra ac sccuritate possessionis, scientiae,
potcstatis irretiantur, Dci invitamcntum in summo veluti fastigio
conscientiae christianae vos collocat, quatenus homincs moneatis
oportet veram et absolutarn corum progressionem in co positam
esse, tit vocationi suae respondeant, qua non secus atque filii vitatn
Dei viventis, onrnium hominum Patris, participent. 31
x' Cf. Lc . 4, 18; 6, 20.
xe Cf. Mt. 25, 35-40.
x° Coxc. VAT. 11, Const. past . Gaudium et spec, 63: 1.A. S. 58 ( 1966),
p. 1085.

a° Cf. Mt. 19, 21 ; 2 Cor. 8, 9.
S' PAL-1.1 VI, Litt. Enc. Populorum progressio , 21 :...A.S. 59 (1967), p. 268.

- 109 20. Paritcr querimoniam percipitis tot vitarum humanarurn,
quac quasi in turbine implacabili volutantur laboris ad quaestum
faciendum, lucri ad voluptates comparandas, rerum, quae consumuntur, et quite vicissim virium contentionem interdum inhumanam imponunt. Una igitur c primariis rationibus paupertatis vestrae
erit testificatio census humani, labori proprii, qui cum animi libertate
gcratur atque naturae suae restituatur, ex qua est subsidium ad vitam sustendandatn atque servitiurn. Nonne Concilium pcropportune
edixit vos necessario obnoxios esse communi legi laboris? 32 hoc
ergo est oficium, quo devincimini: vitae vestrae et fratrum aut
sororum est vobis consulendurn atque pauperes relevandi labore
vestro. Sed non licet actionem vestram adversari vocationi variorum
Institutorum vestrorum, ac laborer ex more inferre, qui ciusmodi
lint, tit pro peculiaribus inuncribus, corundem propriis, substituantur; ita enim necessario fiet, tit vos quodammodo ad saecularcm vitae rationem incundam, cum vitae religiosae detrimento,
perducamini. Estotc igitur de spiritu solliciti, qui vos movet; profecto quod naufragiurn pateremini, Si solum mercede e profanis
negotiis percepta vos commendari putaretis!
21. Necessitas, tam firmiter hodie asseverata, fraternae consortionis vim evangclicam suam retineat oportet. U t in Doctrina
Duodecitn Apostolorum scriptum est: ... si in immortalibus consortes
estis, quarto mgguis in morlalibus ? 33 Paupertas, quae vivendo reapse
ad usum transfcrtur, prout bona, rnercede non cxcepta, in commune congeruntur, spiritualern communionem, qua coniungimini,
testatur; ca veluti vehemens est hortatio, quac omnibus divitibus
adhibetur, et levationein quoque fratrihus vcstris et sororibus affect,
qui inopia vexantur. Studium, quo unusquisque legitime fertur,
oflicia in se recipiendi, non propriis reditihus frucndo, sed cornmunia bona fraterno anirno participando manifcstatur. Pormae autem paupertatis singulorum et cuiusque Communitatis e natura
Instituti et oboedicntiac forma pendent, quae ibi servatur; ita,
secundum peculiarcm cuiusvis vocationem, indoles subicctionis,
quae in omni inest paupcrtate, ad effectum adducitur.
22. Qucmadmodurn vos, dilecti filti et filiae, compertum habetis, hodiernac hominum consortionis necessitates, si eas trim
Christo coniuncti cxpcrimini, paupcrtatem vestrarn rnagis urgent
et perfectiorern reddunt. Quamquam ratio habenda est, ut patct,
hominum, inter quos degitis, tit modurn vitae vestrae its aptctis,
tamen paupcrtatem vestram non licct tantum ac simpliciter conformari ad corum consortionem. Vis enim testificandi ci ohvenit ex
72 CONC. VAT. II, Decr. Perfectae caritatis , 13: A.A.S. 58 (1966),
p. 708.
33 IV, 8, Patres Apostolici, I, rec. Fr. X. FUNK, Tubingac, 19012.

- 110 magnanima ohtempcratione praccpto evangelico Blum plena
cum fidelitate vocationi vestrac inhaeretis non solum c quodam studio paupcrtatem ostendendi, quod nimis leve ac fluxum
else potest. Attamen vitandac stint cxtcrnac vitae rationes, quac
cultum iusto mundiorem ac vanitatent redoleant. Quibusdam in
rcrum adiunctis - id agnoscinws quidem - probari potest formam vestis religiosae deponi; tamen silentio practerire nequimus,
quantopcre convcniat, tit hahitus rcligiosorum rcligiosarumquc
sit, quemadmodum Concilium voluit, signum consecrationis eorum, 34 atque a formis aperte saecularihus quadamtenus distinguatur.
23. Nonne eadem fidelitas vestram professionem ohocdientiae
inspirat in lumine fidci et secundum ipsam vim impcllcntem caritatis Christi', I lae quippc profcssione voluntatem vests in integre
innnolatis atque certius et tutius in cius consilium salvilictim penctratis. Exemplum Christi secuti, qui venit tit faccrct voluntatem
Patris, et cunt co coniuncti, qui didicit ex his quae passus esl oboedientiant et %ralrihus rninislravit, vos F,cclesiae servitio atquc fratrum
arclius dewncimini.:"
24. Evangelica illa appctitio fraternitatis a Concilio significanter est expressa, siquidem Ecclesia Sc esse Populunr I)ei definivit, in quo Hicrarchia mcmbris Christi, eadem caritate inter sc
consociatis, deservit.:ii In statu religioso, perinde ac tota in Ecclesia, idem mvsterium paschale Christi vivendo colitur. Altissimus ohoedientiac sensus plenitudine bolus mvsterii mortis et resurrcctionis declaratur, in quo supernaturalis sors hominis egregic
prorsusquc perficitur; etenim homo sacrificio, dolore, morte ad
verarn vitam acccdit.
Auctoritatem igitur inter fratres vestros exercere idem est ac
iisdem rninistrare an exemplo eius, qui dedil ani?nwn suam redemptiouem pro molds. ss
25. Auctoritas ergo et oboedientia, hono communi scrvicntes,
tamquam duac rationes complentes ciusdem actus participandi
Christi oblationern exercentur: ii, qui auctoritate pracditi agunt,
oportet in fratrihus consilio Patris, amoris pleno, obsecundent; religiosi autem, corunr praeccptionihus obtemperantes, exemplum
x' Cf. Cove. VA's. 11, Decr. Perfeclae caritatis , 17: A.A.S. 58 (1966),
p. 710.
xs Cf. ibid., 14, p. 709; Io. 4, 34; 5, 30; 10, 15 -18; 1laehr. i, 8;

10, 7; Ps. 40 (39), 8-9.
x' Cf. Coxc. \'Ar. 11, Const. dogm.
J.A.S. 57 (1965), pp. 5-36.
x' Cf. Lc. 22, 26-27; Iu. 13, 14.
18 :'t11. 20, 28; cf. Phil. 2, 8.
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1\'Iagistri nostri scquuntur 39 atque operi salutis sociantur. Itaque
auctoritas et cuiusque libertas nedum inter Sc repugnent, in voluntate Del iniplenda una simul proccdunt, quae fraterno more
exquiratur per colloquium, fiducia nixum, inter superiorem ciusque
fratrcm, cum de re personali agitur, aut per consensionem indolis
gencralis, cum res ad totam spcctat Conununitatem. In hac vestigatione religiosi abstincat turn nimia animorum concitatione, turn
sollicitudinc cliicicndi, tit vis attractiva opinionum, quac in dies
ventilantur, praevaleat altissimo sensui vitae religiosac. I nusquisque, praesertim vero superiores et quotquot inter fratres suos aut
sorores munera gerunt, officio tcnentur refovendi in Communitatibus fidei certitudinem, qua hae regantur oportct. \ estigationi
enim ills propositurn est, tit eiusmodi ccrtitudo penitius percipiatur atquc in vitae cotidianae usum transferatur secundum temporis
nccessitatem, nullatenus tamen tit ea in controversiam adducatur.
Iloc opus communis perscrutationis finiendum est, si cases fert,
iudicio ac voluntate superiorum, quorum pracscntia, tit talis agnita,
cuivis Communitati est prorsus necessaria.
26. Hodiernac condiciones vitae momentum habent, tit liquct, ad modum, quo obocdientiam exercetis. Multi enim ex vobis
partern operum suorum extra domos religiosas exscquuntur atque
munera obeunt, ad quac propter peculiarem peritiam stint apti.
Alit vero inducuntur, ut coetibus, certo cuidam operi addictis atque
propriae moderations ohnoxiis, se socient. Donne pcriculum, quod
in eiusniodi imminet rerurn aditinctis, suadet, tit sensus oboedientiae
confirmetur ac diligentius excolatur, ? Ut auten] illud veram aflerat
utilitatem, nonnullae condiciones scrventur oportet. Explorandum
est enim imprimis, nurn opus susceptum cum Instituti vocatione
congruat. Convcnit etiam utramque provinciam accurate definire.
Potissimum vero ab actione externa transeundum est ad ea, quae
vita postulat comnnmis; qua in re curae sit, tit in tutu ponatur
plena eflicacitas illorum veluti elementorum vitae religiosac, quae
propric vereque dicitur. Est enim itnum c praecipuis, quibus superiores obstringuntur, officiis, co pcrtincns, tit fratribus aut sororibus in religione Mae provideantur condiciones, quae ad eorum
vitam spritualem sent necessariac. Quomodo autern id agere posstint, nisi tota Comnutnitas fidcnter cooperetur ?
27. Hoc etiam addere libet: quo magis muncris vestri partes
obitis, co magic necessarium est, tit donurn vestri, quoad plenam
eius significationem, renovetis. Dominos cuiquc praccipit, ut perdat anitnam suant , si vult post eum venire. 4° Hoc praescriptum
observabitis, si nornras superiorum vcstrorum accipietis quasi praeCf. Lc. 2, 51.
Cf. ibid., 9, 23-24.

- 112 sidium professionis vestrae rcligiosae, quae est plena propriae voluntatis dedicatio veluti sacrificium sui Deo oblatuttt. " Oboedicntia
Christiana est absoluta omnisquc condicionis nescia obtemperatio
divinae volui tati. Vcrumtamen vestra oboedientia est restrictior,
quia per earn vos 1)eo specialiter dedidistis, atque vestra eligendi
facultas of i.ciis per vos susceptis quasi finibus continetur. Vestra
autem condicio, in qua nunc versamini, originem ducit ab actu
integro libertatis vestrac; quapropter eurn oportet semper vividiorem reddatis sive ipso inceptu vestro sive assensu, quem praeceptionibus supcriorum pracbetis. Concilium in honis status religiosi
numerat libertatettt per oboedientiam roboratam r, atquc haec verba
proferens monet: oboedientia religiosa, nedum dignitatem personae humanae trunuit, illant, ainpliala libertate filiorum Uei, ail maturitatem
adducit. 43
28. Attarnen, nonne fieri potest, tit auctoritas superioris et religiosi conscientia, illud scilicet sacrarium ltominis, in quo solus est
cum Deo, cuius vox resonat in intimo eius, 1; inter se confligant ?
Oportet hoc repctamus: conscientia non est una et sola arbitra qualitatis moralis actionum, quas suggerit, sed ad norrrras obiectivas
dehet referri, et, si necesse sit, corrigi recteque dirigi.
Praeterquam cure aliquid iniungitur, quod legibus divinis vel
constitutionibus Instituti manifesto adversatur, aut quod malum
grave et certum secumfcrt tune enim ohocdiendi ohligatio decst
supcrioris deliberationes provinciarn respiciunt, in qua aestirnatio
boni maioris secundum modem rem considerandi potest variari.
Si autem colligitur, co quod iussum ex veritate minus bonum appareat, id non esse legitinwm et conscientiae contrarium, hoc idern
foret ac non intellegere - modo quidem quo e re minus recte iudicatur - -- non pauca humana esse obscura atque in utramque partem valcre. Praeterea oboedientiae recusatio crebro damnum grave
infert ipsi bono communi. Ne facile igitur religiosus aihrmet iudicium suac conscientiae a supcrioris sententia discrepare. Talis
ceteroquin casus singularis nonnumquam verum animi dolorcm
comnrovebit secundum ipsius Christi exemplum, qui didicit ex its
quae passus est ohoedientiam. 45
29. Hoc idco dicitur, ut recte intellegatur, quantam sui abdicationern exercitatio vitae religiosac postulet. Proinde experiri deAl Cf. CoxC. VAT. 11, Decr. Perfectae caritatis , 14: A.A.S. 58 (1966),
p. 708.
12 Cove. VAT. 11, Const. dogm. Lumen gentitnn, 43: A.A.S. 57 (1965),
p. 49.
73 CONC. VAT. 11, Uecr. Perfectae caritatis , 14: A.A.S. 58 (1966), p. 709.
11 CONC. VAT. 11, Const. past . Caudium el spes, 16: A.A.S. 58 (1966),
p. 1037.
45 fib. 5, 8.

- 113 hetis quiddam illius ponderis, quo Dominus ad crucem suam alliciehatur, ad ilium scilicet baptismum, quo erat ipse baptizandus, ubi
ignis ille accenderetur, qui vos quoque intlammat; "' quiddain etiam
illius insipientiae, quam nobis omnibus S. Paulus exoptat, quippe
quae sola nos reddat sapicntes. t' Esto igitur vobis crux id, quod
Christo fait: comprohatio summi amoris. Nonne arcana quaedam
ciniunetionis necessitud) inter renuntiationem atque laetitiam intercedit, inter sacrificium atque animi magnitudinem, inter disciplinam atquc spiritualem libertatem ?

III
30. C:onfiteamur oportet, filii et filiae in Christo lesu, hoc
ipso tempore difficile reperiri vitae ducendae modum, qui cum
hac necessitate congruat. Nimis multa enim contraria incitamenta
vos impellunt, ut operam ex humana ratione efficacem imprimis
conquiratis. Vermntamen nonne vestrac sunt partes, Ut exemplum
austeritatis laetae et aequalibilis prachcatis, dam dillicultatcs ipsi
lahori et necessitudinihus socialibus insitas amplectimini atque asperitatcs vitae cunt onuti cuts sollicita incertaque condicione toleratis
quasi totidem renuntiationes ad christianae vitae plenitudinem
prorsus necessarias ? Religiosi enim ar; tiore via ad sanctitatent contendunt. I" In mediis ergo hisce curis et incommodis, magnis parvisve, intimus animi ardor vestcr facit, tit Christi crucem inveniatis, vosquc adiuvat, tit cam cum fide ct amore suscipiatis.
31. 1lac vero condicionc testimonium perhibebitis, quod Populus Del exspcctat: cx quo viri et mulieres incognitos casus paupertatis accipere valent, qui simplicitate et huniilitate queunt capi,
qui pacis amantes et a mediis consiliis alieni, absolutae sui rerumque
abdicationi se devoventes, liberi simulque oboedientes, alacres ac
tenaccs, mites et fortes sunt in lidei suae soliditate. Hacc quidem
gratia vobis a Christo tribuetur pro ratione pleni doni, quo vos
ipsos impenderitis, id numquam reposcendo. Cuius rci luculentum
datur documentum recentiorihus vicissitudinibus tot religiosorum
ac religiosarurn, qui magno promptoquc animo in variis nationibus passi sunt pro Christo. Dum palate its admirationem \ostram
testamur, omnibus cos ad imitandum proponimus.
32. In hac autem via plurimum vobis adiumenti iliac vitae
formae suppcditant, quas experientia, charismis cuiusque Institute adhacrcns, invexit, quay vario modo compaginatas exhibuit
Cf. Lc. 12, 49-50.
Cf. 1 Cur. 3, 18-19.
Cf. Coxe. VAT.
(1965), p. 18.

II, Const .

dogrn.

Lumen gentium , 13: A.A.S. 57

- 114 quarumque continenter novas suadet progressiones. Quantumvis
modi inter se discrepent, tamcn hacc veluti subsidia eo semper
spectant, Lit homo interior conforrnetur. Stadium autcm hunc corroborandi vos iuvabit ad dignoscenduin, tot inter diversa incitamenta, quae sint vitae form-ac aptiores. Nirnia enirn cupiditas flexibilis cuiusdam mobilitatis et libera-- facultatis ctfectricis inducers
possunt, Lit rigiditatis accusetur etiam minima pars constantis ordinis in consuetudinibus servandis, quarn vita Communitatis et
sodalium pcrfcctio pro more expostulant. 3'Icntcs intemperanter
incitatae, quae ad caritatem fraternam provocant vel ad ea, quae
afflatu Spiritus Sancti insinuari putantur, Instituta ad interitum
possunt pcrducerc.
33. Quapropter Lit experiundo probe novistis non est
minoris acquo aestimandum pondus et momentum ipsius vitae
consortionis tuna ad consuctam rationern toturn hominern, tarn
multipliccm ac divistmr, in via vocationis dirigendi, tum ad cornplernentum spirituale cius proclivitatum. Ronne cor saepe trahitur
rebus tluxis atque caducis ? Iamvero multi ex vobis vitam transigcre
debent, saltern cx partc, in mundo, qui eo tendit, tit homincm a
se ipso abalienet ciusque cum Dco coniunctionern, una cum spirituali eiusdem unitate, in discrimnn adducat. Opus igitur est, Lit
etiam in ciusmodi vitae condicionibus eum invcnire discatis, quibus major in dies concitrtio, strepitus ac tumulttrs, rerum evanidarum illccehra( jnsu it.
34. Quis igitur non perspicit, quantopcrc ad illam coniunctionern asscquendam fraterna adiuvet societal vitae constantis cum
vivendi disciplina libcrc suscepta : Haec vero magis ac magis unicuique necessaria videtur, qui r•eeocat anim um ad se, 41' secundum
biblicam significationcm huhus locutionis, quae profundius quiddam nostrorunr affetuum, cogitationum, consiliorum declarat, quaeque sense infiniti, absoluti, sempiternac sortis nostrac pcrvaditur.
In hodierna pertuhationc rcligiosi sua testificatione hominem ostendant opartct, qui vitali rations adhaerens proprio fini, qui est Deus
vivens, rcapsc unificavit et patentem apertamque reddidit altitudinem et per;evcrantiam vitae suae in Deo per omnium facultatum
coniunctionern, rrtentis purilicationem, spiritualem sensuum conformationem.
35. Pro modo igitur, quo munera externa obitis, oportet ab
eiusrnodi actione ad vitam ahditam divinisque rebus deditam transeatis, qua animas vcstrac reficiantur. Si vero ad operarn Dei causa
incumbitis, ipsi necessitatcm tcmporis in reccssu traducendi animadvertitis, quod quidem una cum fratribus et sororibus vcstris
" Cf. Is. 46, 8.

- 115 in tempus comrnutabitis bonis refcrtum. Quoniam nimiae sunt in
vita hodierna occupationes contenttonesque anitnorum, convenit, tit
peculiare momentum hisce intervallis longioribus tribuatur, quac
cotidiano precationum cursui adiunguntur ; quae intervalla varie
distribuantur in tempora , secundum condicionern et naturam vestrac vocationis . Quodsi domes, ad quas pcrtinetis , hospitalitatcm
fraternanr ample exercent, vestrum Brit assiduitatem et modum
cius consitucre , tit omnis inanis agitatio devitetur et expeditior
hospitihus vcstris reddatur intitna cum Deo coniunctio.
36. Hace profecto est vis et significatio consuctudinum , quibus
vitae vcstrae cotidianae ordo disponitur . Conscicntia vigil et attenta,
nedum eas considcret tantum ex unica ratione regulae obligantis,
eas ex utilitatibus , quas afferunt , pensitat, quatenus maiorem coinparant plrnitudinent spiritualem . Id autcm necesse est aflirmare:
observantiae religiosac, potius quam institutionetn rationi consentaneam vel voluntatis educationem , veram poscunt initiationenr, eo
pertinentem , tit homo , in intima etiam animi conscicntia , ad christianam vitam secundum evangclicas bcatitudines coil forilletti r.
37. Concilium doctrinain ad perfectionem prosequendam probatant so quasi patrimonium Institutorum habct atque unum e maximis honis, quae ea vobis dchcnt impertirc . Quoniam vero hacc perfectio in iugiter augescente progressionc ad amorcm Dei fratrumquc nostrorum consistit, ca dortrina intcllcgcnda est modo prorsus
ccrto ac definito , id est vcluti doctrina vitae , ad usum revera adducenda. Untie efficitur, tit vestigationes illae, quibus Instituta insistent, nequeant solum in quibusdam accommodationibus verti, quae
respectu hahito mutationum mundi perpetrentur ; scd adiuvare deheant ad ca iterum frugifere invenienda subsidia, quae ornnino
necessaria stint ad vitam ducendam Dei hominumquc amore peuitus pcrfusam.
38. Quam oh rem necessitas tam Communitatibus quam personis , quae eas efficient, imponitur transcundi a state psvcbico,
tit aiunt, ad statum, qui vcrc sit cpiritualis . --'' N onne novas homo,
de quo S. Paulus loquitur, taniquam ecclesialis plenitudo Christi
est simulque participatio huius plenitudinis , ad ununrqucrnque pertinens christianum ? Talis vitae instituendae voluntas Familias religiosas vestras quasi loca cfliciet vitalia , ubi germen vitae divinae
efllorescat , unicuique vestrum insitunr per baptisnunn , et, per consecrationem vestram, vivendo absolute expressam , fructus edi possint copiosissimi.
"' Cf. Cove. VAT. 11, Const. dogm. Lumen gentium, 43 :
(1965), p. 49.

51 Cf. 1 Cur. 2, 14-15.
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- 116 39. Licet imperfectione, tit quivis christianus, laboretis, tamen vitae condiciones induccre intenditis, quae aptae sint ad spiritualem profectum cuiusque sodalis fovendum. Quornodo vero hoc
assequi datur, nisi arctiores in 1)ornino reddantur rationes, etiam
communes et usitatae, quibus cum singulis fratribus vestris coniungimini ? Caritas enim - ne hoc obliviscamur - oportet sit
veluti sees actuosa illarum rerum, quibus alii adiumento nostro
fraterno provehantur. Signum vero authenticae eius naturae in
laeta invenitur simplicitate, qua omnes ca intcllegerc nituntur,
quae unicuique sint cordi.52 Quodsi rcligiosi quidam tales apparent,
ut vita sua communi oppressi esse vidcantur, quac, contra, eos
debuit augere, nonne id proptcrca accidit quod ei deest ilia benignitas et comitas, quibus spec alitur? Non autem est dubium,
quin spiritus coetus cuiusdam proprius, amicitiae necessitudo,
fraterna cooperatio in eodem apostolatu exercendo, necnon mutuum auxilium in communione vitae, propterca electae, quo melius Cliristo serviretur, multum valeant ad hanc cotidianac consuetudinis viain.
40. E quarum rerum considerations quaedam emergunt ammi inclinationes ad minores constituendas communitates. Quasi
quidam nisus, sponte erumpcns, contra conglobationem hominum
ignotorum in urbibus, itemque necessitas Communitatis (.1onuum
ad parvac habitationis scdes in hodiernis urbibus accommodandi,
voluntas propius contingendi, ipsis vitae condicionibus, populum
Evangelii luce collustranduni: hacc omnia in causis recensentur,
quibus Instituta quaedam moventur, ut Communitates, parvo sodalium numcro constantes, condere proponant. Hae profecto arctiores necessitudincs inter rcligiosos et mutuam magisque fraternam oficiorum susceptioncm possunt fovere. Verumtamcn, si adumbrata quaedam forma spiritualem convictum revery potest induccre,
fallaciter aliquis credat illam satis esse ad hunc promovendum incrementisque augcndum. Parvac cnirn Communitates, tit patefit,
p:)tius difficiliora a sodalibus poscunt, quam vitae genus pracbent
facilius.
41. Practerca verum exstat multis religiosis Communitates
membrorum numero frcqucntes peculiari modo convenirc. I?aedem
autcm tit instituantur, exigi potest sive ipsa natura alicuius servitii
ad caritatis officia pcrtinentis, sive operibus quibusdam, quae ingenio cxercentur, sive etiam vitae conternplativac vel monasticac
institutions; sempcr vero ihi perfecta unitas vigeat cordium et animorum, proposito spirituali ct supernaturali plane congruens, quo
contenditur. Ccterum, tit practcrmittamus modum Communitatum,
hae, sive parvae sent sive magnac, sodalcs nequcunt adiuvarc, nisi
Cf. Gal. 6, 2.

- 117 spiritu evangelico constantcr vegctentur, precatione alantur atque
veteris hominis mortificatione cum animi magnitudine distinguantur
necnon disciplina ad novurn hominem formandum necessaria et
Crucis sacrificii fccunclitate.

Iv
42. Quornodo, dilecti religiose et religiosae, Eurn penitius cognoscere non exoptetis, quern amatis et hominihus vultis manifestare ? Ipsi quippc vos iungit oratio. Cuius si gustaturn non amplius habetis, eius desiderio exardescetis ad precationem vos humiliter revocando. \equc obliviseamint historiae testimonium, fidelitatem videlicet orationi servatam aut eius neglectionem esse veluti
paradigma vigoris aut occasus vitae rcligiosae.
43. Est autcm oratio adeptio intimae cum Deo consuetudinis,
adorandi studium, voluntas intercedendi: experientia sanctitatis
christianae fecunditatem ostendit orationis, in qua Deus spiritui et
cordi suorum farnulorum se manifestat. NIultiplicia quidcm sent
Spiritus dona, sed semper efficient, tit bane intimam veramque
Del congnitioncm gustemus, sine qua neque bonurn ipsurn vitae
christianae ac religiosae percipere possumus, neque viribus pollemtis ad proficiendum in ea, gaudio spei, quac non fallit, perfusi.
44. Spiritus Sanctus sine dubio etiam gratiam vobis impertit
Deum in cordibus hominum reperiendi, quos Ipse vos docet ut
fratres diligcre. Idein vos adiuvat ad significationes sui amoris in
eventuum veluti intextu deprehendcndas. Si humiliter ergo ad
homines resque intendimus anions, Spiritus Iesu nos illuminat
suaquc l(,cupletat sapientia, dummodo spiritu orationis penitus imbuamur.
45. Nonne una ex hunts aetatis rniseriis ilia est inaequalitas
inter condiciones vitae collectivas et requisita cggifatiouis personalis,
inirno et coutemplatiortis? .53 Multi homines - in quibus iuvenes
non pauci - sensurn vitae suae amiserunt solliciteque rationent
contentplativam sui ipsorum exquirunt, ignorantcs Christurn, per
Ecclesiam seam, suae pracstolationi posse responderc. Huiusmodi
res vos impcllere debent, tit scrio de its recogitetis, quae homines
iure a vobis exspectant, qui expresse definiteque oflicium suscepistis vitam ducendi in famulatu Verbi, htris verge, quae illuntinat
omneni hominem . 'r Conscii ergo sitis oportet momenti, quod oratio
in vestra obtinet vita, in earnque alacriter discatis incumbere; etc53 CONC . NA-r. II, C onst . past . Gaudiunr et spes , 8: A.A.S. 58 ( 1966),
1030.
11 !v. 1, 9.

- 118 nim cotidiana precatio, fideliter facta, pro unoquoque et unaquaque vestrum, prinnrria else pergit necessitas; quapropter priores
partes in vestris constitutionibus et vita el sunt trihucndac.
46. Ilomo interior tempora silendi quasi requisita quaedarn
amoris divini csse animadvertit; cui quaedam solitudo pro more
necessaria est, ut Deum audiat ad cur sawn loquenfem. „ Est autem
moncndum silentium, quod non aliud sit quam rumoris sermonisque vacuitas et in quo anima nequcat recuperare vigorem, Iiquido omni vi carcre spirituals, quin irnrno obesse posse caritati
fraternae, si, eodem tempore, commercium cum aliis opus sit hahere. Verum intinne cum Deo coniunctionis exquisitio necessitatem infcrt silentii totius hominis, sivc agitur de iis, quibus Deus
in strepitu et tumultu est inveniendus, sivc do iis, qui suet contemplationi addicti. ;,a Fides cnim, sees, 1)ei anior, dona Spiritus Sancti acciperc paratus, necnon fraterna dilcctio, mvsterio aliorum
patescens, important, kit postulatum quoddam, neccssitatem silentii.
47. Num oportet denique momentum singulare in memoriam
revocernus, quod in vita Communitatum vestrarum liturgia Ecclesiac habet, cuius centrum est E,ucharitiscuin Sacrihcium, in
quo precatio interna cum cultu externo conectitur? s= In ipsa professione religiosa Dco ab Ecclesia cstis ohlati, cum Sacrificio Eucharistico arcte coniuncti. '" IIaec oblatio vcstri singulis diehus
veritas evadat oportet, reapse continenterque renovanda. Cuius renovationis fons praecipuus est communio Corporis et Sanguinis
Christi, qua voluntas vestra vere amandi et usque ad vitae immolationem progrediens assidue vegetetur. 5`•'
48. Communitaturn vestrarum, eius in nonrine congregatarum, centrum per se est Eucharistia, sacramentum pretatis, si,{'nunl
unitatis, vinculum caritatis.''0 Est igitur consentancum, tit manifesto
circa oratorium consocientur, in quo praesentia sanctissimae Eucharistiac id significat simulque efficit, quod potissinwrn munus
cuiusvis Familiae religiosac esse debet, pcrinde ac christiani cuiusCf. Os. 2, 14.
56 Cf. S. CONGR. Pico RELICIOSIS HT Insrrrt:rrs S.AECLLnarntrs, instr.
Venice seorsum : A.A.S. 61 (1969), pp. 674-690; Nuntius Monacliorum vitae contemplativac addictorum ad Svnodum Episcoporutn, datus die 10
mensis Octobris anno 1967: La Documentation Catlroligue, t. 64, Paris,
1967, coll. 1907-1910.
.,v Cf. Coxe. `'AT. II, Const. Sacrosanctum Concilium: A.A.S. 56
(1964), pp. 97-134.
Cf. Ordo Prufessionis Religiosae.
'° Cf. Cove. VAT. II, Deer. Perfectae carilatis , 15: A.A.S. 58 (1966),
p. 709.

60 CoxC. VAT. ii, Const . .Sacrosanctrnn Concilium, 47: A.A.S. (1964),
p. 113.
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que conventus. Eucharistia, per quam non desinimus mortem et
resurrectionern Domini annuntiare et ad eius reditum in gloria
nosmct componerc, in memoriam vestram indesinenter dolores corporis et animi redigit, quibus Christus est discruciatus, quos tamen libere subiit usque ad agoniam et mortcm in cruce procedens.
Acerhitates, quae vobis occurrent, opportunitatem pracbcant una
cum Christo tolcrandi Patrique offerendi tot calarnitates et cruciatus
iniustos, qui fratribus nostril infliguntur solumquc e sacrificio
Christi, fide praclucente, significationem possunt accipcre.
49. Sic ergo etiam mundus praescns adest in intimo sinu vitae
vestrae, orationi et innnolationi deditae, tit Concilium vehemcnter
asscruit: :Vee quisquam aestiniet relltiiosos ctnasecratione sun aut ab
honlinibus alienoc aut inutiles in civitale terrestri fieri..Vam elsi quandoque coaetcnaeis suis non directe adsistunt, profundiore tamen modo
ens in visceribus Christi praesenles habent atque cunt eis spiritualiter
cooperantur, at aedifieatio terrenae civitalis semper in Domino fundetur ad Ipsuntque dirigatur, rte forte in vanum laboraverint qui aedificant eam. sr
50. IIace vero participatio muneris Ecclesiae implendi - ita
Concilium instantius monet - nequit haberi nisi religiose amplectantur ac foveant cius ineepta et proposita at in re biblica, littugica,
do{'ntatica, pastorali, oecumenica, missionali e1 sociali. e'' Solliciti circa
doctrinam et actionem pastoralem coniunctam, huic operam navabitis, semper quidem salva Instituti indole, memores exemptionem ordinem eius internum potissimum respicerc neque vos cximere iurisdictione, cui subiaceatis, Episcoporurn, ad quos pertinet,
prout horcnn pastorale munus perfunoendum et animarum rite ordinanda
curatio requirunl. 63 Ceterum nonne vos magis quam alii constanter
cogitare debetis actione Ecclesiae continuari actionem Christi in
hominum commodum, tanturnmodo quatenus ipsum Christi cursum vivendi sequimini, qui omnia ad Patrem seem reducit: Onmia
enint vestry stint... Vos autem Christi, ('hristus aulem Dei. 61 Vocatio
enim Dei modo proximo et ef3icacissimo vos in viam dirigit ad Regnum aeternum ferentem. Per spirituales contcntioncs, quac in
quavis vita, quae vere sit religiose, nequcunt vitari, praeclarum et
e.ximitun lestinwniuul redditis mundum transfigurari Deoque offerri non
posse sine spiritu beatitudinum. '
CONC. V'vr. 11, Const. dogm. Lumengenlium, 46: A.A.S. 57 (1965), p. 52.
6x CONC. V.vr. 11, Decr. Perfeclae carilatis, 2c: A.A.S. 58 (1966), p. 703.
A.A.S. 58
61 Cf. Conc. VAT. 11, Decr. Cltristus Dominus, 35, 3:
(1966), p. 691.
Cor. 3, 22-23; cf. CONC. VAT. 11, Const. past.
37: A.A.S. 58 (1966), p. 1055.

Caudium et spes,

6a CONC. VAT. If, Const. dogm. Lumen gentiunr, 31 : A.A.S. 57 (1965),
p. 37.
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51. Dilecti in Christo filii ct filiac, vita religiosa, tit renovetur,
formas accidentales ad quasdatn mutationes debet accommodare,
quac, augesccntc cum vclocitate et amplitudine, condiciones cuiusvis vitae humanae ACHInt. Sed cxsequi id non poteritis, formas
zivendi stabiles, nr, al) Ecclesia agnitas, scrvantcs, nisi renovations
germanae et integrac vocationis Institutis vestris propriae. Accommodatio cnim cuiusvis animantis ad ea, in quorum ambitu degit,
non est in eo posita, Lit veram suam dimittat identitatcm, scd in co,
tit se confirmet vitali vigorc sibi peculiari. IIodiernas animorum
propensiones et postulationes hominum, qui nunc sent, alto percipicntcs, id agerc dehetis, tit e fontibus vestris veluti lymphae
nova vi pollentes exsiliant. Huiusmodi officium aptum est ad aninium accendendum, et quideni ratione habita difhcultatum.
5?. Quaestio acerrima nos hodic sollicitat, id est quomodo
nuntius evangelicus in civilcm cultum, multitudinunt proprium,
insinuetur; quomodo agendum sit its in ordinibus ct partibus,
ubi nova aniini cultura conficitur, in qua novum exemplum hominis instauratur, qui sc iam non indigerc redemptions arbitratur.
Quoniam omnes vocati sent ad mvstcriunr salutis contcmplandum,
probe intellegitis, quam grave oflicium ad vitam cuiusque vestrum
ct qualis impulsio ad stadium vestrum apostolicum exercendum
ab hisce quacstionibus promanent. Dilecti religiosi et religiosae,
secundum modos, quos divina vocatio a vcstris Familiis spiritualibus postulat, intentis animis contueri debetis hominum necessitates, cortim difficultates et vestigationes, in medio eorundem, precatione et actionc, cfiicacitatcm fausti nuntii amoris, iustitiac et
pacts testantes. Studium, quo universa hominum familia vitam duccre exoptat magis fraterno amore perfusam, live inter singulos
sive inter nationes, imprimis postulat, ut mores, mentis habitus
et conscicntiac transformcntur. Huiusmodi menus, quo(] univcrso
Populo Dei est commune, ad vos peculiari rations pertinet. Quornodo autem illud rite absolvi potent, si deest rerum supernarum
delectatio, quite ex quadam Dei experientia proficiscitur : Iloc
manifesta in luce ponit, germanam religiosae vitae renovationem
praecipuum habere momentum ad ipsius Ecclesiae ac mundi renovationein peragendani.
53. Si alias urnquain, hodie potissimum mundus viris ac rnulicribus indiget, qui Verho Domini, Resurrectioni eius ac vitae aetcrnac fidem praestiterunt, ita quidem, Lit totani terrestrem suam
vitam impendant ad veritatetn testificandant huius amoris, qui
omnibus hominibus uflertur. Ecclesia, historiae suae decursu, num66 Cf. ibid., 43, p. 49.

- 121 quam desiit vivificari ac rccrcari sanctitudine tot religiosorum reIigiosarumque, qui alii aliam evangelicae perfectionis formam sectantcs, vita sua infinitum amorem et Christuni Dominum sent
attcstati. donne haec gratia hominibus, qui hodie stint, veluti divinus ac vivificans afflatus habendus est, ac veluti sui ipsius Iiberatio,
quae aeternam absolutamque beatitatem portendit ? C'urn ad huiusmodi divinum gaudium prospicitis, iterurn fidei veritates affirtnantes
at(jue ad carum normam christiano modo necessitates huius mundi
interpretantes, generos:) ammo postulata vocationis vestrac in vitae
usum traducite. Tempos est, tit maxima cum diligentia conscientiae vestrac reformandae, Si opus fuerit, operarn detis atque etiam
toti vitae vestrae recognoscendac ad maiorem fidelitatcm conscquendam.
54. Suavi illo vos intuentes amore Christi, qui discipulos suns
pusillum gregeni appellavit iisque nuntiavit complacuisse Patri dare
ipsis Regnum," Nros enixe rogamus, tit simplicitatem nunitlorum,
de quibus in Evangelio agitur, servetis. Assequi cam studete in
intima et familiarissima cum C'hristo necessitudine aut in cornmercio, quo fratres vestros proximc contingitis. 'l'one enim gaudium anirni essultantis Spiritu Sancto experiemini, corurn proprium,
qui in secreta Regni sent introducti. Nolite niti numcro aggregari
illoruin sapientium ct prudentium, ad quos multiplicandos omnia
conferunt, et a quibus cadent secreta stint abscondita.5s Estote
revera pauperes, mites, sanctitatis sitientes, miscricordcs, mundi
cordc, tales denique, per quos mundus pacem Dei cognoscat. °Q1
55. Gaudium, rode haustum quod in omnc tempos Domini
estis, incomparabilis est fructus Spiritus Sancti; quo gaudio frui
iam datum cst vobis. Ilac laetitia perfusi, quam Christus vobis
ctiam inter asperitates servabit, fidenter ventura prospicite. i\Iodus, quo haec laetitia e vestris Communitatibus cmanat, omnibus
est documento statrun vitae, a vobis clectum, vos adiuvare, per
tripliceni renuntiationem in professions religiosa vestry insitam, ad
vitam vestrain in Christo quam maxime dilatandam. V'os vitamque
vcstram conspicicntes, iuvenes incitamentuni recte capere poterunt,
quod tit inter cos exsonet, Jesus numquarn desinct curare. 10 Concilium autem de hoc ipso vos monet: _19enrinerint vero sodales exeniplum propriae vitae optimam cottnnendationem else sui iustituti et
inz'ttationem ad vitam reltgtosant capessendani. 'r
17

('f. I.C. 12, 32.

ba Cf. ibid., 10, 21.
69
Cf. Alt. 5, 3-11.
Cf. ibid., 19, 11-12; 1 Cor. 7, 34.

Cf. Conc. VAr. 11, Dccr. Perfectae caritatis , 24: A.A.S. 58 (1966),
p. 712.
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affectu vos prosecuti, multos desiderio sint inflammaturi vohis
se comites adiungendi, qui sic invitamcnto Christi, quod in discipulorurn eius animis resonare non cessat, ohsecundabunt.
56. Amantissima Dornini hater, cuius excmplo vitarn Deo
consccrastis, vohis in cotidiano vivendi cursu illud impetret gaudiunr immutabile, quod ICSLS tantur potcst largiri. IJtinam vita
vestra, ad eius composita exemplum, testimonium reddat inaterni
i/lius affectus, quo cuncti in nrissione aposto/ica Ecclesiae cooperantes
ad homines regenerandos animentur oportet. 72 1)ilectissitni filii Ct
filiae, gaudium Domini vitam vestrani ei consccratam transfiguret
ciusque amor frugiferam efliciat. Cuius in nornine I3encdictionem
Apostolicam vobis cx animo impertimus.
Datum Rornae, aped Sanctum Petrum, die xxix nicnsis Iunii,
in sollcmnitatc Sanctoruni Apostolorum Petri et Pauli, anno
MMCatLXXI, Pontificatus Nostri nono.
PAULL:S VI
" Cove. VAT. 11, Const. dogm. Lauren gerrtiunr , 65: A.A.S. 57 (1965),
p. 65.
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Novum Calendarium liturgicum C.M. ad interim approbatum
SACRA CONGREGA'TIO
PRO CULTU DIVING
Prot . N. 149971
F, C'ivitate Vaticana, die 2 augusti 1971
Reverendo Padrc*,
Qucsta Sacra C'ongregazione ben volcnticri approva ad interim,
per use delta Congregazione delta Nlissionc c Belle Figlie della
* 1.itterae approbationis directac suet ad Rev. D. 1'rocuratorcrn Gcn.
aped S. Sedem, (Iui casdem postulaverat de inandato Rev. I). Superioris
Gencralis.

- 123 Carits, I'annesso calcndario liturgico, riservandosi di dare I'approvazione definitive quando sara pubblicata per intero l'Editio t_ypica
della Liturgia dcllc Ore, e ]a Comunita presenters, pcrche siano
approvati, i testi del Proprio della Congregazione.
Voglia gradire l'espressionc del mio ossequio, con it quale mi
confermo
devotissimo in Domino
A. BUGNINI
Virgilio Noi

Sehrctario

Sottosegretario

CALENDARIUMI PERPETI.t
AD LSITIM CONGREGATIONIS \IIS IONlS
Ianuarius
4. 13. Elisabeth Annae Seton, rcligiosac, Memoria.
Martius
15. S. LUDOVICAE DE MARILLAC., Societatis Puellarum a Caritate
Confundatricis, Sollemnitas.
Aprilis
26. In Translatione reliquiaruin S. Vincentii De Paul, preshytcri,
Congregationis i Iissionis et Societatis Puellarurn a Caritatc
Fundatoris, Memoria.
Maius
10. 13. Petri Renati Rogue, presbyters et martyris, Memoria.
27. B. Francisci Regis Clet, presbyteri et rnartvris, Memoria.
Iunius
26. BB . \Iariae I\lagdalenae Fontaine ciusquc Sociarum, virginurn et martyrunr , _1Iemoria.
Julius
27. S. Catharinac Laboure, virginis, .1Memoria.
30. B. lustini de Jacobis , episcopi, Memoria.

- 124 September
1. B. Ghcbre 1\Iichaelis, presbyters et martyris, alemoria.
4. BB. Ludovici losephi Francois et loannis Gruver, presbyterorum et martvruni, .1lenroria.
11. B. loannis Gabrielis Perboyrc, presbyters ct martyris, ,1feinoria.
27. S. VINCENTII DE PAUL, presbytcri, Congregationis Missionis
et Societatis Pucllarum a Caritatc Fundatoris, Sollemnitas.

October
22. IN ni:uII ATIONE
lenrmilas.

EXCLE SIAE (ONGREG A TIONIS PROPRIAE,

Sol-

November
27. IN MANIFESTATIONE
MISMATE,

B. MARIAE

V. IMMACULATAE A S. \C-

l'eslunt.

Animadv^rsiones
N.B. - Novum super approhatuni Calendarium singulas pro
Sanctis ac Bsatis celebrationes r.fert. ;\ttamen, occasions eius approbationis deinitivac, a S. Congregations pro Cultu divino facultas postulabitur, Lit duae aliae in illud inserantur: quay un altera Brit
de omnibus Sanctis et B,,atis duplicis Vincentianae Farniliac, altera
Fr) omnibus eiusd_,m defunctis. D. singulis celebrationibus videsis,
infra, Aninuulrersioues,

p. 163.
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CURIA GENERALITIA
De re oeconomica

CONGREGATIO 1\TISSIONIS
Curia Generalitia
L.C. R 3171
Reverendissime ct Carissime Confratcr,
Gratia D.N. sit semper nobiscunr!
Novae Constitutiones indicant generali modo finem taxae:
adjuvare in its quae nccessaria stint ad aptann administrationern et
provisionem necessitatum gencralium. Inter necessitates urgentiores memorandae else videntur necessitates Provinciarurn et Missionum pauperunn, praesertim in regionibus in via evolutionis. Propter
has rationes pro anno 1971 impono taxam omnibus Provinciis eodem
modo et in eadern mensura Lit facturn fuit annis praecedentibus.
u Unaquacque Provincia contrihuct summam duodecim dollar.
Statuum Foederatorum (U.S. S 12) vel aequivalentem sumrnanr
alius nummi pro onnni sacerdote, cuius nomen habetur in catalogo
anni 1971 sub capite ipsius Provinciae. Pro sacerdotibus, qui in
Donio Internationale Romae vcl alibi studia peragunt, taxa debetur
a Provincia ad quam pertinent. Nulla proinde taxa debetur pro
Fratribus, pro Seminaristis etiamsi sacerdotio aucti lint et pro
Scholasticis. Superior Provincialis transmittere faciat istam summam
ad Oecononnatunn Generalenn s.
Practer summam supradictam pergrata habebo dona, a Provinciis liherali animo oblata, ut meliori modo fines huius Curiae
ohtineantur.
Datum Romae, dic 14 mensis aprilis anni 1971.
Optima quacquc Tibi tuisque ominans et adprccans, remaneo
addictissinnus in Christo et S. A inccntio.

?^g C" ' ^I
.Superior Generalis

('d .

- 126 De petitionibus S.C. pro Religiosis submittendis
CONGREGA'I'iO \1ISSIO\1S
Curia G cncralitia
Romae, die 25 septenrbris 1971
L.C. R 4;'71
Carissimc Confratcr,
Gratia I).:V.I.C'h. sit semper nohiscum!
Per praesentes tibi transmittimus exemplar petitionis, good,
iuxta nupcr receptam litterarn a S.C. pro Rcligiosis nobis missam,
adhibere tencntur omnes Sodales, qui pro quacumque petitions
praefatam Sacram Congregationem adierint:
Oratoris N omen . . . .
Congregationis R Iissionis

. . . . . . . . . . . . . .

Eius dies ac locus nativitatis . . . . . . . . . . . . .
Eius dies Provisoriae Vinculationis 1 . . . . . . . . . . .
et Definitivae Vinculationis 2 . . . . . . . . . . . . .
Praecipua cius activitas . . . . . . . . . . . . . . .
Natio uhi haec activitas peracta est . . . . . . . . . . .
Obiectum petitionis, Clare expressum . . . . . . . . . .
Rationes quae petitionem commendant, absque expositionibus quae
ad rem non pertinent . . . . . . . . . . . . . .
Petitionis dies . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
Subsignatio

.

ac connuorationis locus . . . . . . . .

Si quaedam ab codem Sodale praccesserit petitio, ad Sacram Congregationem missa, addere oportct protocolli numerum acceptac responsionis.
Addictissimus in Domino,
James W. R ^ ctrARDSON, C.M.
Superior Generalis
I Semper adhibeatur haec formula, etiam si de votis tentporalihus agitur.
2 Seniper adhibeatur haec formula, etiam si de votis perpetuis tantum agitur.

- 127 De relationibus circa computum annuum
CONGREGATIO \1ISSIONIS
Curia Gcncralitia
Romae, die 27 sept. 1971
L.C. R i?71
Visitatoribus el Vice-visitatoribus necuon oeconomis provincialibus et
Vice-provincialibus
Carissimi Confratres,
Gralia 1)omini Nostri sit semper nobiscunt !
Post diligens examen omnium vcstrarum animadversionuni vel
suggestionum circa exemplaria de re oeconomica, vobis die 21 Novembris missa at) Oecononio Generali, mihi pergratum cst vobis
praesentare nova exentplaria (cum suis explanationibus), approbata
a Consilio Generali die 28 Junii 1971 (DC 71;'602.F), saltern ad
experimentum. Quae stint:
1) Computus annuus acceptorunt et expensorum solius provinciae;
2) Conspectus ,4eneralis de bonis ad debitis domorum provinciae.
Primurn exemplar (de Provincia) consuctos articulos tradit,
correctis corrigendis; sed consulto adiecti stint articuli qui respiciunt: <c exercitia commcrcialia vcl industrialia, pecuniam in administrations tantum acceptam, atquc particulares administrationcs n.
(Cf. < Explanationcs o, ad paginarn 2 N. 130 et 14°, ad paginam 3
N. 14°). Quod factum est ut habeatur completus computus, etiam
ad normam articuli 137 Constitutionum.
Secundum exemplar (de 1)omibus) redactum est in nova forma
iuxta principium decentralizationis, act mentern art. 218 Constitutionum, tradens articulos essentiales, Lit Superior Generalis, iuxta
articulum 137 Constitutionum, suflicientem notitiam habere possit
etiam de bonis temporalibus domorum.
Quac cola exemplaria, praccedentibus aliis exemplaribus neglectis, adhiberi debebunt in redigendo computo pro anno currenti,
Superiori Generali transmittcndo.
Ut pracfata cxemplaria, ad experimentum data, pcrfectiora
evadant, mihi pergratac crunt vestrac animadversiones.
Addictissimus vobis in Domino ct Sancto Vincentio
James W. RICIIARDSON, C.M.
Superior Generalis

- 128 Ad Sodales Provinciarum Americae Meridionalis
Ronia , _7ulio 14 de 1971
A los nriembros de las Provincias de Ani;rica del Sur
Mis qucridos Coherrnanos,
La gracia del Senor nos acompane sicmpre
I)urante un mes y mcdio me he encontrado entre vosotros,
pudicndo « pasar,>, al menos, por today ]as Provincias que tiene la
Compania en Sudamcrica. For razones especiales, en algunas do
ellas me he detenido durante mas tiempo que en otras.
Como cn todas partcs he tenido oportunidad do cncontrarme
y dc convivir con gran numero do Cohermanos, v reunirme con
los micmbros del Consejo provincial, me parece que he podido
formarme una idea bastante aproximada de la problematica de cada
Provincia.
Hace mes y medio, aproximadamente, que deje esa tierra sudamcricana, tiempo suficiente para quc las impresiones recibidas en
forma do aluvi6n pudieran sedimentarse y clasificarse espontaneamente. Sin pretender cxagerar el alcance del llamado comun denominador sudamericano, encucntro machos puntos de contacto
entre las diversas Provincias.
Sin embargo, antes de senalar algunas de mis impresiones,
desco agradecer may cordialmentc las multiples atenciones v muestras de deferencia de que indefectiblementc he sido objeto en todas
las Provincias. Las he aceptado como dirigidas al quc es definido
«centro de unidad o, el que, como en otras ocasiones, se ha csforzado por hacer sentir la realidad de la gran familia vicentina.
Casi todos vucstros pueblos son j6venes. No me refiero tanto
a la propia IIistoria nacional, que recien comienza, v cups rasgos,
por norrna general, todavia no sc hall definido plenamente, lino
m. s bicn a la edad media de sus habitantcs, quc Sc cucnta entre
las mas bajas de la tierra. La juventud posee empuje, fantasia, idealismo, autcnticidad y tambien demuestra impaciencia ante las frustradas soluciones, Como ocurre con los repetidos intentos dc aprovechar adecuadamentc los enormes recursos econ6micos de esas
naclones.

Me ha Ilamado asimismo la atenc16n la casi general abertura
de esos pueblos ante el mensaje evangelico, el que no puede scr
brindado adecuadamentc porque el numero de operarios se halla
en proporci6n invcrsa a la receptividad de dichos pueblos.
Sin embargo, nuestra Congregaci6n se halla arnpliamente representada en ese inmenso Contincntc: solamente Sudarnerica
cucnta con unos 810 Coherrnanos, micntras que en toda Latino-

- 129 arnerica trabajan aproximadamente 1.163 vicentinos, porcentaje
apreciable, dentro de los 5.817 miembros que cuenta la Compania.
En todas eras naciones la Congregacidn poses una hermosa
historia que ennoblcce su pasado; no creo que cl presents lo dcsmerezca. En efecto, he notado con satisfacc16n, que todas Las provincias huscan la manera de volcar efectivamente la propria accidn
con mayor intensidad en el servicio de los rnenos favorecidos, que
constituven on apreciable porcentaje. Las formas varian, porque
cada Provincia desca hallar la fisonomia que le corresponde, do
acuerdo al medio etnico y geografico en el que actua.
A esto proposito, los 1)ocumentos de Medellin (Conclusiones,
2: 22-23, 14: 7-15, etc.) presentan orientaciones interesantes respecto a Evangelizacion y Prornocion. En este Lugar, yo solo quisiera recordar una recomendacion del Sto. Padre, en su 1)iscurso
de apertura de la Sunda Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano: s Nosotros no som05 tccnicos; somos, sin errlbargo, Pastores quc deben promover el bien de sus fieles y estirnular el esfucrzo renovador que se esta actuando en los paises
donde se desarrolla nuestra respective mision ^>. u N uestro primer
deber en este campo es afirmar los principios, observar v senalar
las necesidades, dcclarar los valores prirnordiales, apovar los programas sociales y tecnicos verdaderamente utiles v marcados con
el sello de la justicia, en su camino hacia on orden nuevo y hacia
el bien comtin, formar sacerd)tcs v seglares cn el conocirniento
de los problemas sociales, encauzar seglares bien preparados a la
gran obra de los mismos, considerandolo todo bajo la luz cristiana
que nos hace descubrir al hombre en el puesto primero y los demas
bicnes subordinados a su promocion total en el tiempo y a su salvacion en la eternidad >>.
La casi totalidad de las Provincias ha visto disminuir el numcro de su personal, por las dificultades que se presentan en el
rcclutamicnto local, o par haberse casi agotado la ayuda europca.
A esto se anade la estrechez economica que afecta a casi todas las
Provincias.
Sin embarg,), hay Provincias - comp Curitiba y Colombia en las que la promotion vocacional promete muy buenos frutos.
Me resulta dificil admitir que las demas Provincias carezcan totalmente de vocaciones: Sudamerica es joven, idcalista, abierta al
mensajc evangelic); no pud: quedar indifcrentc ante la perspectiva
de una mision generosa. Coma se husca por alli la independencia
economica, es necesario lograr tambien la autosuficiencia vocational.
En esta linea, c)nviene reexaminar honesta v serenamente los
sistemas de reclutamiento v do formacion que utilizamos en el
pasado: no todos han pcrdido su actualidad o eficacia. La urgencia
de responder con clcmcntos del lugar al clamor de tantos pueblos,
dcbe impulsar a cada una de las Provincias en la busqueda sincera
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de las experiencias validas realizadas por otras (cf. asimistno NIeDELUN, Concl., 13: 23-25). De today maneras, sera dificil que algunos jovenes no sc sientan atraidos por la vocation misionera, si
nuestra vida resulta un atuentico testimonio de cntrega evangelica
a los mas pobres.
El testimonio que dabamos en el pasado, aunque valido en su
esencia, dado el ritmo de evolution actual, dcbe presentarse en forma diversa. Por eso, no solamente resulta indispensable la formaci(')n <, continuada » sino tambicn -- para quienes hcmos rebasado
cierta edad - las sesiones per16dicas de cstudio, en las que se pongan al dia los conocimientos y actividades pastorales. F.n este cameo
he tenido oportunidad de conocer a Cohermanos do rcconocida
competencia; no aprovecharse de cllos podria constituir Lill pecado
de omisidn, en tanto que el v ofrecerlos o, manificsta un aspecto
de la colaboracion interprovincial
Nuestra actividad debe encuadrarse, naturalmentc, dentro de
los objetivos fundamentales, clue ]as Asambleas provinciales, por
fortuna, se hall esforzado por traducir de acuerdo a los imperativos de las circunstancias locales. En nuestros respcctivos paises
prestamos on scrvicio do lglcsia, dentro de la Iglesia. Esto cxige
que, en el piano pastoral, nos mostremos particularmente sensibles
a las orientaciones de la Jcrarquia local, responsable principal, ante
Dios, de esa portion de Iglesia.
For libre election constituimos una 0 comunidad do trabajo
en la que mancomunamos nuestros esfuerzos Cohermanos de diversas edades, formation, tempcramentos, etc. Estas diferencias,
lcjos de impedir el trabajo de equipo, lo enriquecen, complementando a sus micmbros. Lo cual no significa que resulte facil trabajar
en equipo; sin embargo, sus reconocidas ventajas mayor eficacia, crecimiento de la vida comunitaria, disminucidn del individualismo, desarrollo de las iniciativas, etc. dcbcn alentarnos a
convertir nuestras casas en verdaderos equipos de trabajo. Para cllo,
tendremos que aprender a dialogar, to que exige autenticidad,
comprcnsion, amor fraterno, humildad.
Resultara mas facil trabajar juntos si sabemos rezar en comun;
porquc tambicn constituimos a una comunidad cristiana do oration ».
Si formamos una familia, es natural que nos dirijamos periodicamente y en forma comunitaria al a Padre Nuestro n que esta en los
cielos. Los argumentos con clue procuramos intensificar la oration
publica del Pueblo de Dios resultan asimismo validos para nosotros.
Es verdad que las obligaciones pastorales sicmpre crecientes,
constituyen una seria dificultad para la oration en comun, pero
casi nunca una imposibilidad. Por eso rccomiendo a las comunidades locales que estudien con lcaltad la forma concreta de Ilevar
a la practica lo establecido por las Constituciones en los nn. 55-56,
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sometiendo cl resultado a la aprobaci(ln del Superior Provincial.
De seguro que la eficacia pastoral ganara enormemente.
Me he sentido muv feliz de compartir algunos momentos con
vosotros, v de comprobar las perspectivas que, como s puerta grande e, gcneralmente se ahren a la Compania en esas tierras fundamentalmente cristianas. Dc nuestra generosidad y fidelidad ticpende, en gran medida, clue las perspectivas se conviertan en hermosa realidad. Lo pido al Senor de coraz6n y, como prenda, cnvio
una especial bcncdicibn para vosotros y para vuestras actividades.
Aff.mo en Cristo y San Vicente,
James W. RtcitARDSON, C.M.
Superior General
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Rev.mus D. Superior Generalis Vincentianas Provincias
in Brasilia visitat
VISI'l'A DEL PADRE GENERAL AI, BRASIL
Fue motivo de grande alegria v felicidad para la doble Familia Vicerttina, la honrosa visita que, en el mes de mavo, recibimos del M. R. P. James AV. RICHARDSON, Superior General, y del
P. Alejandro RIGAZI0, Asistente General.
Habicndo acompanado al Superior General durante casi todo
cl tiempo do su pcrmancncia en Brasil, tengo ahora la oportunidad
do presentar, para todos los Cohermanos, una breve narracion de
su estadia cntre nosotros. El esquema seguido en todas partes en
las tres Provincias Lazaristas v en ]as ciiico Provincias de las IIermanas fue casi siempre el mismo: visita a algunas obras principales, reunion con el Consejo Provincial y Adtninistrativo, rcu-
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finalidad mantener contacto con los Cohermanos y Hcrmanas, e
informarsc do manera general sobre el personal y ]as actividadcs.
El programma de visitas se desarrollo como a continuaci6n se
detalla:
Dia 8: A las 16, llegada a Rio. A his 20, cena en el Colegio Sao
Vicente, donde foe saludado, en nombre de la Provincia,
por el P. V'isitador y por el P. Almeida, en presencia do
gran numcro de Cohermanos, Hcrmanas v Profesores.
Dia 9: Reunion cm los Consejas Administrativo y Provincial.
Concelebracion en \latoso (Rio), e instalacion oficial de
Sor Ana Maria Lb:1TE comp Visitadora de la Provincia
de Rio. Almucrzo v reunion con el Conscjo Provincial
do las Hcrmanas. A las 18, solemne Concelebracion en
la parroquia de 13otafogo. Cena; cncuentro con las Confercncias Vicentinas v llamas de la Caridad.
Dia 10: Misa en la Santa Casa. Visita a la Scdc Nacional de la
Conferencia de Rcligiosos del Brasil. Reunion con on
grupu de alumnus del Colegio Stiu Vicente. Reunion con
to,, Cohermanos d:l Cole gio. Almuerz) cn la Casa Central. A las 15.30, salida hacia Petropolis. Cena en el Colegio Santa Isabel.
Dia 11: A his 7, viajc a Minas. Concelebracion, almuerzo y encuentro can las lermanas, en el Colegio de Barbacena.
I,legada a la Casa do 'I'rcvo, en Belo Iloriznnte, a ]as 19.
Dia 12: Visita a la Editorial Sao Vicente, a la Parroquia de Sao
Jose da Lapa, a la I lacienda s S; o Jose o v al Sr. Arzobispo. Alnulerzo en Calafate; reunion can la comunidad.
A las 1(, marchamus a .Santa Barbara, donde pernoctamos;
reunion con la comunidad. Agrad6 mucho at P. General
el espiritu v sencillez de nuestros 13 apastolicos.
Dia 13: For la manana, suhida a Caraca, juntamente con Ins Padres
del Colegio Alfonso Pena y nuestros apost6licos. Concelebraci6n en Cara4a, piadosamente soleninizada por el coro de las
s< Sampaias s. Ahnuerzo festivo, juntamente con numerosos
amigos y autoridades de Santa Bftrbara. Durante el almuerzo surgio la idea de una Comision pro-Cara4a, de
la que se hablari en otra parte de este informativo. El
Superior General v el P. Rigazio quedaron profundamente impresionados por todo el conjunto de Cara4a,
y nos exhortaron a conservar y recuperar el Cara4a, curia
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y tradiciones ; se detuvieron de mantra especial cn la antigua Sala cle oration, Para apreciar el a Museo de Cara4a ». Durante la reunion con la reducida comunidad, el
P. General dojo algunas recomendaciones practicas. Avanzada ya la tarde , rcgresamos a Belo Horizonte.
Dia 14: a disposition de las Hermanas de la Provincia de Belo
Horizonte . Concelebracion , almuerzo v reunion con cl
Consejo Provincial, en la <i Creche Menino Jesus ». Cena
en el Hospital de Clinicas.
Dia 15 : Por la maiiana , entrevistas particulares con los Cohermanos . T odos los Cohermanos de la <( dispersion ) habian
sido convocados personalmente , pero tan solo aparecio el
P. Paulo RODRIGUES... Almorz6 con nosotros Mons. Bra.cnton (Obispo de Luz), que vino a visitar al Superior
General.
Desde las 14.30 pasta las 18, reun16n con los Supcriores
v dernas Cohermanos que respondieron a la convocation.
Estuvicron presentes mils de 40 Coherrnanos.
Varios asuntos practicos fueron ventilados . Y el P. Rigazio extcriorizo sit impresion sobre Carar a: s resulta mas
facil sentir que cxpresar ... r, A las 19, solemne Concelebracicin en Calafate, y encucntro con los Vicentinos y Damas: homenaje al Superior General.
Dia 16: Por via aerea , viaje a Brasilia, en cuvo aeropuerto el Seminario en pleno , las IIijas de la Caridad y otras varias
personalidades presentaron la bienvenida al Superior General.
For la tarde , visita al Sr . Arzobispo y a la parroquia de Sao
Jose de 7'a u atinga . Aqui, luego de recorrer varias casas
en construction o va construidas por el < mutir;io », visita a la ciudad de barracas <^ Ceilandia '>, que se esta instalando al lado de Taguatinga . Despues de la reunion
en el Salon Parroquial, cn la quc cl P. Rui v sus diversos
equipos ilustraron la moderna organization do la parroquia, Misa concelebrada para el Pueblo y cena en la Casa
de las Iermanas. El Superior General qucdo muy bicn
impresionado , e incluso entusiasmado con la organization
y el trabajo en la parroquia ; <i Se trata de una verdadera
mision », fueron sus palabras.
Dia 17: Misa concelebrada en el Sminario y reunion con la comunidad . Visita a las casa de las Hermanas , a la parroquia dcl P . Z anatta, en el Ala-Norte, v rapido recorrido
por la ciudad . Almucrzo festivo en el Seminario, con la
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personalidades. Se Ilegaron asimismo, para saludar al P.
General, arias Hermanas partenccicntcs a las Casas do
Goyaz. Numerosos puntos del programa no pudieron
llevarse a cabo, debido a las exigencias del tiempo, ya
que a las 16.30 tornabamos el avion rumbo a SAO PAl?LO,
donde solo pudimos llegar a ]as 22.30, dehido a clue el
avion tuvo que aterrizar en Campinas, por hallarse cerrado
el acropuerto de la Capital, a causa de la niebla.
Dia 18: A media manana, acompanados por los PP. Mourao,
Mont'Alvao y Vcnuto, marcharnos en carro hacia Aparecida do Norte, donde almorzarnos con el Card. Carlos de
Vasconcelos Mota, en su Palacio. Por nuis de una hora
tuvirnos una provechosa reunion en el a Instituto Born
Jesus 4. Para comenzar, el P. Lauro expuso al P. General
y al P. Rigazio el sistema de formacion dc los 15 seminaristas; luego el Superior General N. el P. Rigazio dialogaron largamcntc con los seminaristas, quedando favorablemente impresionados por la seriedad de la e experiencia »
y por la espontaneidad v alegria do los seminaristas. Despues de una ripida visita a Ntra. Sra. Aparecida, en su
antiguo Santuario, y las obras de la nueva Basilica, regresamos a .St7o Paulo, donde tuvimos la Concelebracion,
cena y recreo con ]as Hermanas, en cl Colegio de MoinhoVelho.
Dia 19: I\Iuy temprano, tuvimos el placer de hablar con Mons.
Lazaro NEVES, que vino expresamente de Assis para encontrarse con cl Superior General. Visitas a algunas casas de ]as Iermanas; recepcion festiva, concelebracion v
almuerzo en el Instituto Padre Chico. La visita a nuestra
Provincia concluvco con una reunion con la pequena coIII LIT) idad.
Y bien entrada ]a tarde, alcgre recepcion dc los Cohermanos y Hermanas de ]as Provincias del Sur, en el aeropucrto de Curitiba. Invitado por el P. Domingo \'VisNII vV ri, acompanc al I'. General en su visita a la Pros /11(1(1 elf, Curitiba.
Dia 20: Reuniones con el Conscjo Provincial, con los C:ohermanos que se Ilegaron de todos los pantos do la Provincia,
con los "I'eologos.
Dia 21: Recepcion en Araucaria, Serninario Menor de la Provincia. Churrasco al aire libre. Visita a Torn As Coelho, cuna
de la Provincia. El P. Rigazio viaja a la Argentina, a fin
de pasar tin mcs dc vacaciones junto a los suyos.
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Dia 23: Almucrzo en la casa del P. Luigi CASTAGNOLA, con la
participacion de nuestros Cohermanos del Colegio Sao
Vicente, de Irati. Al anochecer, regreso a Rio.
Dia 24: A ]as 12.15 tomamos cl avian rumbo a Belem do Para,
en visita a la Provincia de Fortaleza. Hallandosc el P. General sin la compania del P. Rigazio, In acompane hasta
la Provincia del Norte. En las escalas de Brasilia, Teresina v Sao Luiz do Maranhao, tuvimos el placer de encontrarnos con los Cohermanos v Hcrmanas que Sc llegaron para ver al P. General. A las 18.30 fuimos recibidos en el acropucrto de Val-de-cas, de Belem, por los
Cohermanos v Hcrmanas, Como tambien por el Sr. Arzohispo de Beleni . Alla se encontraba asimismo el P. Oonincx, Visitador de Ilolanda, v, naturalmente , el P. Joao
Van GINNEKEN, Visitador de Fortaleza.

Dia 25: Visita a las obras de la parroquia de S. Raimundo, a algunas casas de las Hcrmanas, cntrcvistas con los Cohermanos, v recorrido por los lugares was pintorescos de
Ia Ciudad.
Dia 26: A las 6.30 do la manana, en avioneta, volanios hacia la
Prelatura de Cameta, sobre cl rio Tocantins. El Superior
General quedo impresionado por la grandiosidad de la
naturaleza: selvas dilatadas v rios caudalosos por todas
partes, to que le arranc6 esta cxclamaci6n: a una region
apocaliptica, de muchas aguas, dondc al mundo parece
todavia en formacion ».
Nos recibieron festivamcntc los Cohermanos, con el Prelado, Mons. Ilenriquc RIF.MMSLAG al frcnte, las Herrnanas
v los alumnos del Colegio do la Misi6n. Cameta, Ciudad
vieja v pobre, dcscansa entre la selva v las caudalosas
aguas del Tocantins. NIuv pobre, aunquc amplia, la casa
del Prelado, donde nos aguardaba tin sabroso cafe. Visitas a la Catedral, a] Hospital, al Colegio de las Hcrmanas,
dondc celebranios la Misa. En el barco de la mision
fuimos hasta el pohlado de Carapajo, puesto misional
cercano a Cameta, a una hora de barco rio abajo. Por
todas partes, ]a majestuosidad de las aguas v la lujuriante
vegetacion contrastaban con la pobreza v el estilo de vida
primitivo do los habitantes.
Al atardeccr, la avioneta nos recondujo nuevamente a Belem.
Dia 27: A ]as 9.30, salida hacia Fortaleza, donde gran nurnero de
Cohermanos y IIermanas nos aguardaban cn cl acropucrto.
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los Cohcrmanos en la ciudad: Nuestra Senora de los Remedios y Padre Andrade.
Dia 28: Solemne Concelebracien en la capilla del Gimnasio <^ Sao
Vicente * (ex-Escuela Apostelica), en la que funciona
tambien la Casa Provincial, y donde nos alojamos. Reunion con el Consejo Provincial y, mas tardc, con los Cohermanos que sc Ilegaron desde varios puntos del Ceara.
Dia 29: Por la mar^ana, cuando comenzaba la visita a la Casa Provincial de ]as Hcrmanas, me despedi del Superior General, dado que compromisos tornados anteriormente en
Belo Horizonte y Brasilia me rcclamaban do rcgreso a
nuestra Provincia.
Enmcionado agradeci al Superior General la visita paternal que nos hizo. Tambien el agradecie de corazen los
homenajes y muestras de afecto de que fue objeto, proinetiendo escribir, mas adelante, una carta para toda la
Provincia.
El resto del programa del Superior General en el Brasil se
desarrollaria los dias 30 v 31, que pasaria en Recife, do donde, a
las 20.30 del 31 do mayo, se marchG rumbo a Lisboa.
El P. Rigazio, regresando de Argentina, entre el 20 y 25 de
junio, concretize su deseo de visitar la mision de Itaparica, a cargo
del P. Argemiro, Por su parte, el P. General, en una demonstracien practica de su amor c interca por las misiones, me deje un
cheque de i00 delares, para ser repartidos entre las e misiones» de
Taguatinga e Itaparica.
Muv agradecido, P. General; muy agradecido, P. Rigazio, por
esa visita fraternal. Ojahi logremos do clla abundantes frutos de
aliento, fidclidad v amor a la (,Chetive +).
Pc. Jose Elio C.M.
6'isitudo)
(Inforniativo S.

V., n. 6. Junho de 1971).
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Breves notitiae variis linguis exaratae
El Padre General en Madrid
Desdc cl 20 at 24 de julio, el Superior General v el P. Giuseppe TAMIAGNO\E, Economo General, se reunieron, en Madrid,
con los Padres Visitadores (Iclladrid, Salamanca y Zaragoza, con
el fin de discutir juntos los diversos problemas planteados por la
s Division de Bienes v de Deudas si de la antigua Provincia de Madrid. Con los clernentos de juicio recogidos durante ]as scsiones,
y con el consentimicnto del Consejo General, el Superior General,
en fecha 27 de julio, firm() su I)cclaracion sobre dicha division.
Sesiones de visitadores hispanicos en Caracas
Del dia 2 at 8 de agosto, los Visitadores de Venezuela, Cuba,
Filipinas, Madrid, Mexico, Peru, Puerto Rico, Salamanca v Zaragoza, se reunieron en Caracas Para proponer at Superior General
una forma practica de ^^ vinculacion > entrc ]as llamadas Provincias
Filiales v las nuevas Provincias dc Espana. El P. Rafael S.AINZ,
Vicario General, se hallo presents en todas ]as scsiones; actualmente se aguarda su regreso a Rorna para estudiar las Conclusiones
a quc Ilegaron los Visitadores de las Provincias arriba mencionadas.
< Encuentro >> de los tres visitadores del Brasil
A primeros de agosto, los Visitadores de Curitiba, Fortaleza
v Rio, luego de haber participaclo, durante una semana, en la Asamhlca General de la Conferencia de los Rcligiosos del Brasil (cuvos
temas fueron: Vida Religiosa e Iglesia Local, Vida R. v Fe, Vida
R. v Secularizacicin, Vida R. Y Testimonio Publico), aprovecharon
la permanencia en Rio Para dedicar casi una entera jornacla a la
reflexilin sobre problemas cornunes, partiendo de algunos puntos
quc el P. General hahia tocado en so Carta Circular a ]as Provincias de Sudamcrica. I:n el proximo numero de I'incentiana daremos, Dios mediante, una traduccion de los resultados de dicha
jornada.
Reunion a Beyrouth ( Liban)
7i Confreres et Filles de la Charite du Liban ct do Syric, d'Algeric, Egypte, Iran, 'I'urquie, Indonlsic, ont mis en comrnun durant cinq jours (29 aout - 2 septembre 1971) leers experiences et
leers rccherches, avec ('aide du P. JABnE, C.M., professeur d'isla-
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M. Camille BENOIT, Assistant General. Rencontre hcurcuse it tres
profitable entre Provinces ayant tin interet commun. Elle est appclec a se poursuivre.

Visita de la provincia del Peru
A mediados de agosto, cl P. Rafael Sr ixz, Vicario General,
desde Venezuela, marcho al Perti, Para efectuar una visita < oficial ^> de todas las casas y Cohermanos de csta tiltima Provincia,
dcteniendose en la misma tin rues aproximadamcntc.
Incontro dei tre Visitatori d'Italia
11 2 settembre 1971 i tre Visitatori d'Italia si sono riuniti nella
Casa Provinciale di Napoli, per discutere insieme di nuovo sit problemi comuni alle tre province.
Pur riscontrando reali diflicolta nella collaborazione delle tre
province, i tre Visitatori Si sono trovati d'accordo sull'opportunita di impegnarsi scriamente ncl promuoverla.
In merito alla forntazione dei nostri sic stabilito the nci giorni
27 c 28 diccmbre 1971 i Confratclli delle tre province, facenti parte
delle rispcttive Commissioni Provinciali sulla formazione, si riuniscano in un incontro di studio a Roma, nel Collegio Leoniano,
alle ore 10.
Per quanto riguarda Ic .tlissioni al popolo si c stabilito un incontro a Rona, net Collegio Leoniano, di tre Confratelli per ogni
Provincia, facenti parte delle rispettive Conunissioni Provinciali.
Si c tornati ancora a discutere sulla unificazione dells Riviste
delle tre Province.
Per it 25 gennaio 1972 c stata lissata la riunione dei tee Consi{'1i
Provinciali a Torino, in Via XX Settembre 23, alle ore 10.
Visite en Egypte
Al. Camille BENOIT, Assistant General, a Visite du 3 au 7
septenibre, nos Confreres d'Alexandrie et rencontre nos Soeurs
du Caire et d'Alcsandrie. Nos Confreres travaillent avec fruit daps
le monde scolairc, pratiquent la catechese des adultes, aident it la
formation de catechist" hies, sont aum6niers de mouvements de
jeunes et de religieuses, assurent on travail paroissial, out psis en
charge six Brands jeunes gens en recherche de vocation. On
signale la possibilite de Filles de la Charite plus nombreuses en
I Iaute-Egypte.
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Visitadores latino-americans en Bogota
Desdc eI 20 de setiembre se rcunieron en Bogota los Visitadores de I atinoamerica Kara discutir, de acuerdo a on progranm preestablecido, diversos problemas que puedcn considerarse comim-s,
y Para sentar ]as bases de la (( Conferencia de Visitadores Latincamericanos ». Esperamos potter informar ma,; detalladamente, en el
proximo niunero de Vincentiana, sobrc cl dcsarrollo de las sesiones,
cn la; que ha participado asirnismo cl P. Rafael SAINZ, Vicario
General.
Anniversarium sodalis festum in Domo Generalitia
cclcbratum
Die 15 augusti, in Domo Generalitia cclcbratum est 50u111
anniversarium vocationis Sodalis nestri Fratris Pasquale NIGt, Proeurationi Gen. apud S. Sedem addicti, consociatis in Festiva lactitia
Confratribus Collcgii I,coniani, ad quorum Romanam Provinciam
iubilaris pcrtinet.
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EX PROVINCII S NOSTRIS
Domus

INTERNATIONALIS. - - Luctuosus

eventus.

Die 29 augusti, per Gm.nnun Card. 1. Vii.i.oi, Summus Pontifex Rev.tno D. Supcriori Generali tristissimum nuntium attulit:
Rev.murn D. Antoni CzAPLA, C.1\l., Tribunalis S. R. Rotas Auditorem, viaria Glade apud Luarca in Hispania correpturn repcnte
occubuisse (cf. L'Osservatore Romano, 30-31-VIII-1971). Revera,
cum fratre suo ac sodale nostro \Vaclaw, ipso ad sanctuaria de
Fatima ac de Compostela percgrinationem fecerat. Lnde cum simul redirent, ignoto casu, autornataria eorum raeda e viac supercilio in pracruptum locum decidit: qua inclusi a primis auxiliatoribus cxanimcs ambo reperti stint. Quos suscipiat Dominus in
requiem seam!

PROV. Aw;EN11N E . - - Labores apostolici in paroecia de San
Carlos Minas.
'I'RAIIAJO REALIZADO
EN LA PARROQUTA DE, SAN CARLOS MINAS
El 31 de MIarzo de 1968, los Padres M lisioneros Vicentinos,
Didimo Osvaldo Pellerin N, Jose A'lascina, sc haccn cargo do la
Parroquia de San Carlos Alinas. El contrato es a trabajarla durante
tres anos y st fuera necesario dos anos nris, se haria el maximum
de cinco anos, v se la devolveria a la Curia va debidamente misionada '.
Para poderla tnisionar se estudi6 el ambicntc. El saccrdote cn
la zona es considerado con veneracion y se le da el mas alto lugar
de honor cn la socicdad.
Las zonas sc hallan ocupadas por pohres al maximum, solo
viven de las cabras, algunas vacas y animalcs domesticos. Siembran maiz y rnantienen algunas plantas frutales.
La mina a La Bismutina » da trabajo a 14 personas y ]as canteras de Pazzi, que paga muv mal, a alguno pocos. Esta cantera
compra la Iona cn el Dpto., y varios no lc han vcndido por o la
mala pesada en las basculas >.
El ambiente escolar en todo el Dcpto. es nwy bajo. Solo hasty
septimo grado; y afros anteriores retiraban a los ninos al pasar a
cuarto grado, cuando ya podian avudar a ]as familias en los trabajos
del canipo.
Existe una fuerte inclinacidn al raterismo menudo, a la mentira,
a] vicio solitario y bestialidad; en zonal facilidad al adulterio; todo
ello los vuelve muy susceptibles y recelosos del prcijirno.
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Los dornicilios sin bano, An en el pueblo capital, y los dormitorios con un poco do promiscuidad con sus consecuencias.
Las personas mas importantes Ilevaban una vida dernasiado
libcrtina, basando su dominio en el tenor mas v en las supuestas
intluencias politicas.
Las familias, por la propia pobreza, se acostumbraron a enviar
a sus hijas Para emplearlas de sirvientas en casas de ciudad, arriesgandolas a los malos pasos que con facilidad Sc les presentan a
estas pobres inocentes.
En fin, la gcntc, rcligiosamentc corrida por el paternalismo de
11 altos, un periodo de inercia total de 8 altos y tin rclampaguco
vertiginoso de sucesivos parrocos, qued(i con tin estado de frivolidad en los hombres v de desconfianza en las chicas.
Ante esta realidad ernprendimos tin plan de llevar a la gente
a un vivir cristiano mcdiante la palabra predicada con claridad v
amor, a traves de un claro cjemplo de vida sacerdotal; respetando
en gran rnanera la persona de calla uno, con tin trabajar perseverantc y sin descanso, espcrando con fc en que la Providencia se
tome el tiempo que dcscc para tocar los corazones de los hombres
a nuestro cargo.
El trabajo lo emprendimos de la siguiente manera: a) Visitas. h) aspccto social. - c) escuelas. - d) peri6dico. - e) funciones patronales. - f) catequesis. - g) ciclos littirgicos. - h) comunidad sacerdotal. - i) pastoral de conjunto.
1) Comenzamos por visitar los hogares, compartiendo con
ellos. Esto nos llev6 macho tiempo v esfuerzo para cornpenetrarnos do la realidad de las familias. -Nos hizo, creemos, ser aceptados por todos, pues no se hacian distingos. La amistad humana
fue asentandose en base s6lida, en un conocernos sin sacar prejuicios de las criticas (que nunca aceptamos). Creemos que al presente
son muy pocas las personas que puedan dccir que no tuvimos la
atencion de visitarlas personalmente.
Descubiertas las neccsidades de ]as distintas zonas, organizamos comisiones o integramos las comisiones mas dificilcs hasta que
se desempenaran con soltura, (cooperativa clcctrica, consorcio caminero, asesoramiento municipal). Utilizatnos la reflex16n del grupo
para la torna do determinaciones v a las comisiones dc Capillas se
les di6 toda la indepcndcncia que corrcsponde a quienes trabajan
por sus propias cosas.
El intcres tornado con ]as maestros v maestros en las preocupaciones de sus respectivas cscuelas, nos granjeo sus amistades y
descubricron mejor la responsabilidad y el progreso de los pueblitos en sus manos. La desinteresada colaboraci6n de la Parroquia
los hizo nuestros mejores colaboradores catcqueticos.
2) La parte social la encaramos mediante la integraci6n en la
comunidad y buscamos juntos las soluciones de los distintos pro-
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blcmas. Hicimos venir equipos misioneros de Hermanas y laicos,
quienes constatando his verdaderas ncccsidades, dicron solucion a
varios prohlemas (remedios Para tres hospitales, elementos escolares,
ropas, calzados).
3) 'l'odo cste csfuerzo quc cmpczaba a tuner movimiento,
necesitaba un cauce natural, ser conocido para que la familia parroquial se mantuviera despierta v se sintiera alentada en su diario
caninar . Por ello el l 'eri6dico _llensual. Cada Capilla tiene su corresponsal (verdadera promotion) y mensualmentc todo el Dpto.
constata con veracidad cl progreso o atraso de las distintas zonas.
4) Como el pasar sin ascntar realcs no deja imis quc la impresiun de on cometa, orientamos la atencion de las distintas Capillas
de un modo vivencial con cl pueblo. 1;1 misioncro se aloja en una
casa de farnilia, almucrza y cena en distintos hogares. Se realizan
reuniones matrimonialcs , juveniles c infantiles y la funciun patr.rnal Para todos, (lue sc dcsarrolla con los temas de Comunidad
cristiana v sus virtudcs.
En csta estadia es cuando se huscan los mejores elementos Para
compr.nneterlos en la catcquesis. Fn la reunion general v en la casa
de los proprios interesados se pace vcr la necesidad Para la zona,
do on cristiano quc se de al servicio de los dermas. Durantc los dicz
dias cl sacerdote Permanece en el lugar v se descnticnde del resto
de la parroquia. 'I'odo cnfcr no e impedidos son los primeros y
nrrjor atendidos.
5) Las catequistas necesitan ser preparadas de una manera
particular, debido a la poca instruccion, v posibilidades que para
ello tienen. Para esto sc realizan dos cursos cerrados por ano, conforme al plan del Director de Cate(Iuesis, P. Bellomo.
0) Cr>rno la Parroquia es tan extensa (1) Capillas v tres Oratorios) v la sola Iuncion, reunion de catcquesis y alguna quc otra
visita no da la sensaci6n de estar hien atendida, henios tornado el
ciclo littirgico en sus fechas claves para encontrarnos con cada connnridad en sus proprias zonas. Asi Navidad, Resurreccion, Fecha
de la Virgen y Difuntos. Procuramos en estas fechas, avisando por
el periodico con tiempo, haccr en el mayor numcro posible de Capillas la misma celchraci6n liturgica, de tal manera (Iue todos Sc
sientcn tan iguales como los que vivcn en la sedc. Durante las vacaciones de invierno v de verano, se los atiende tamhien, cn el
mayor mimero posible, mediante las misioneras religiosas.
7) La mision de Iglcsia no se dehe perder nunca , por eso las
reuniones sacerdotales en las cedes parroquiales halt silo tin clam
c.jcmplo Para los feligreses dc la Iglesia mss universal, v todos aceptan en la actualidad que se suspenda tin dia de sus funciones, para
que los sacerdotcs sc santifiquen y planifiquen mejor la pastoral
que ellos mismos viviran.
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a entregar una parroquia con espiritu evangelico bebido en la pastoral clue el mismo laico entiende que conviene. Y ahora ya se
llcga a la discusion pastoral con los laicos en reuniones de Vicaria.
San Carlos Minas, A bril de 1971
Didimo Osvaldo PELLERIN, C. Al.

PRov. BRAsaa. EAE. Cultus oecumenicus habitus.
PAROQLTIA DA I'\IACl'1.ADA CONCEI4'AO
C'l'I,'I'O I?('i \II:Nl(Y)
No dia 23 de maio, as 19,30 horas, rcalizou-se, na Paroquia
da Imaculada Concei4ao, em Botafogo, urn culto ecumenico, na
semana dc oracocs pcla unidadc dos cristaos.
A matriz estava replcta de fieis catolicos c de nossos irmi.os
evangelicos.
Apos o canto de entrada as Reune o ten povo, Scnhor », o paroco Pc. Audalio Neves apresentou o pregador do dia, Reverendo
Curt ('lecmann, da igreja Episcopaliana. Logo em seguida, o canto
da unidade crista < Uni s5 c o Scnhor ». Depois, o dialogo do louver
e aSao de gracas a Deus, feito pelo paroco, pastor e fieis. Depois
de uns instantes de silcncio Para rcilexao, foi feita a prece da unidade crista.
Em seguida, Ieitura da Sagrada Escritura, urn texto do Antigo c outro do Novo Testamento, e a confissao de fe comurn, o
nosso Simbolo dos Apostolos. Falou, entao, o pastor Curt Cleemann, brasilciro. Explicou a ora4ao de N. Senhor (Joao, XVII),
de mancira admiravel e com todo o entusiasmo, sempre dentro do
espirito de unidade. Estava com uma longa tunica c estola.
Houve coleta de ofertas para a sernana da unidade: crista. Feita
a apresentacao das ofertas pelo paroco, cantou-se. (( Perdao, Senhor,
perdao por nao ser canto ^).
Foi rezada a suplica pela unidade. No fim, foi dada a Ben4.io
pelo piroco e pelo pastor.
Terminado o culto, foi oferecido aos presentes, no sals o de
recepcOes da paroquia, lauta mesa de salgadinhos, doces e refrigerantes. Foram momentos de agradavcl confraterniza45o.
0 movirnento ecumenico, na Guanabara, viii tomando impulso. JA iniciado no tempo de 1). Jaime Camara, tem atualmente
a plena aprova4ao de I). Eugenio Sales. Este ano, houve participa4ao do 50 igrcjas.
(Infornraliz-o S.

V., n. 6, Junho de 1971, pp. 23-24).
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Notitiae praecipuae.

Na Prelazia de Ccrmetk, hoje administrada pelo nosso Coirmao Mons. Ilenrique Riemslag em substitui4ao a D. Cornelio
Veerman, alA sobretudo realizarn os Lazaristas uma obra missioniria admiravel. Espalhados por aquclas cidades e aldeias proximas
ao rio Tocantins, os padres Ilolandeses, na sua atividade de catequese e de promacao humana daquela nossa gente pobre e abandonada da Amazonia, nos clan a nos brasileiros - o exemplo de um
arnor ao Brasil e de uma abnegacao, a que jamais saberiamos
agradecer bastante.
Os dois tiltimns « Informativos s da Prelazia nos vem falando
dc Encontros pastorals dos Padres c de uni 2° Encontro entre os
Padres Lazaristas e Irmas de Caridade, corn a finalidade tie se criar
maior aproximacao e entrosamento entre os Filhos de Sao Vicente
para um trabalho apostolico mais eficientc.
Corn efeito, em Belem, a Irma Ivone Almeida de Barros Lima,
Conselhcira Provincial, aproveitando uma reuniao do Regional da
CRB, convocou, a pcdido do Mons. IIenrique, as Coordenadoras
das Cornunidadcs locais Para uma tomada de consciencia colctiva
da necessidade de uma aSao missionuria em conjunto, na Prclazia.
E, a 24 de fevereiro, em Camet<i, sob a presidenc1a do Prelado, se
rcalizou o Encontro, corn a participaFao dos padres e Irmas do
Baiao, Tucurni, Nloeajuba, Carapajo, Igarape-Miri, Oeiras do Para,
e de Carnet..
Da gusto Ier o relatorio quc nos chegou destes dois Encontros, ondc os no;-,as Coirrnaos e nossas Irmas, all chaniados Para
o ensino, satide e scrvico dos pobres em geral, scm esconderem as
dificuldades enormes de tudo quanto tentam realizar, afirmam porem, do come4o ao firn, a propria consciencia dc urn apelo missionario, a que nao querem falhar. Parabcns a Provincia de Fortaleza. E nossa profunda gratidao a eta por tudo o quc faz entre nos
e conosco.
(Informativo S. V., n. 8, Agosto de 1971, p. 9)..

PROV. G. 'l'tn.OsANA . De apostolatu apud vagos et viatores
in regione Massiliensi.
A la demande du Conseil episcopal de Marseille,
un rapport a iae redige a sur la situation des gitans
et Voyageurs dons I'agglomeration marseillaise. Les
pages qui solvent sort un condense de cc rapport,
pour l'inforniation des confreres, et freres.

Introduction
Les tziganoloqucs pensent que les premiers Tzigancs - comseraient arrives en France
munement designes du nom de Gitans
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Europe de l'Est en Allernagne, en Afrique du Nord ct en Espagne.
On petit constater quc, des lcur arrivee, les Gitans ont etc consideres par les Franrrais comme on corps etranger, mvsterieux, dangereux et nuisible 1. Lcur civilisation nomade, Ieur race ct Icur
mode de vie, leur mentalite, leur languc ne pouvaient qu'indisposcr
Line population pen preparee a les comprendre.
La crainte et le rejet des Gitans out dornine l'attitudc des
Fran4ais pendant quatre siecles; ]Is se sont concretises dans la legislation et les arrctes prefectoraux et municipaux qui regissaient
les nomades. Aujourd'hui encore, Ies prejuges tenaces tiennent lieu
de connaissance. Connie her, les Gitans du XXe siecle sont encore des rejetes sociaux. Parmi les plus pauvres, ils sont les plus
delaisses.
On estimc actuellement a plus de 100.000 Ic nombre de personnes d'originc nomade habitant en France, dont Ic rccensement
precis cst extrement dillicile 2. Deux tiers au moins de cette population est en voic do sedentarisation; un tiers out cesse de voyager,
et on tiers, mi-sedcntaire, passe l'hiver dans on lieu fixe, tie voyagcant quc pendant fete.
Pour plus de precision, rappelons les quatre grandes farnilles
du monde gitan:
- les Tzigancs, ou Rom, faciles a identifier. Lcurs femmes
portent les celebres jupes multicolores tornbant jusqu'a Icurs pieds
nus, et, pour, les plus aisecs, des colliers faits de pieces d'or.
La grande famille des 1\'Ianouchcs, divises en plusicurs branches. Rien ne distingue la femme manouche. Parini les hommcs
beaucoup portent la moustache ou encore one petite barbiehc caracteristique. lls sont des rnusiciens-nes.
viennent ensuite les Gitans (les (^ Bruns ))), qui ont Line
languc fortement teintee d'espagnol. Dcux sous-groupes, parmi eux:
les e Catalans a et a Andalous >, d'apres le lieu de leer principal
etablissement. Its se deplacent tres peu. Beaucoup do families sont
sedcntarisees dans le Midi de la France.
- enfin, les 1'eniches qui sont lcs plus nombreux sur Ic voyage. On en parle peu, contraircmcnt aux autres. ils manquent
do pittoresque, de legende et cl'apparat.
(Extrait de la plaqucttc de Maurice COLINON: Ce qu'il full
savoir sur les Gitans, 1968)
' 1'ALQUE EDrrii, Introduction a l'etude sociologique des R9auouches de
la region parisienne . Prefecture de Is Seine, service d'Etudes et de Recherches, pp. j9-61.
2 F.ALQCF, op. Cit., p. 1-5.
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U n nonlhrc important do titans hahitc la ville de Marseille;
ils v trouvent le soled, les possibilitcs de travail tlu'otfre unc grandc
ville commercials et la proximite des lieux de pclcrinagc ct tie vendange. <, Le recensement do 1961 rcvclait la presence dans les ilouchcs-du-Rhime de 3.000 personncs nonlades on d'origine pomade.
II s'agit aujourd'hui de plus de 5.1111(1 personncs ^>. Cette augmentation est due cn partie au rapatriement do nombreux Gitans tie
I'Afrique du Nord.
La majorite des Gitans qui habitent 'Marseille sont des Gitans
venant de I'Espagne on do I'Afrique du Nord, qui se sc:lentarisent
plus facilement yue les autres groupes de Tziganes. Les Manouches avant longuenletlt sejourne cn Allenlagne, antis presquc
tons de nationalize' francaise depuis quelques g6nerations sont
le deuxiemc groupe important tie 'I'zigan(s a Marseille. En plus.
it y a quelques (toms qui passent a'larseille pendant leers voyages,
mais qui v restent asset pee. Ce sont des Manouches en grande
majorite qui habitent le terrain de Ruisscau-\Iirabeau. Sejournent
egalement stir cc terrain quelques families de l'eniches. On estime
it plus de 3(111 le nonlbre de families gitanes re3idant actucllenlent
a 'Marseille. Si l'on considcre lc nonlhrc important d'enfats dans
chaque famillc, is chiffre de 5.00(1 cst largcnlent dcpassc.
En dehors des nonlbreux '1'zigancs qui vivent cn 11. L. 'Al.
cu en cites tie transit, on petit distingticr trots types de localisation:
des hidonvilles importants oil vivent plus do 100 families.
- de petits hidonvilles de 20 it 1(111 families.
- des groupes de I a 2(1 families disperses dans les zones
bidonvillisees '>.
D'apres la totalitc des chiffres donncs par a le \Icmoire de
M. GRIGORIEFF (1969), grace aux precisions apportc. s par la Prefecture des Vouc11es-du-Rh6nc )t, it v aitrait a Marseilles I'MI families gitanes. Si I'on compte Line tnoyenne de 7 personnes par
famillc (chiffre mininuun, I'A. T. 0. M. ou Aide aux Travaillcurs
d'Outre-\Ier estiniant a 12 lc nonlhrc Lie personnes par famillc
gitane) noes aeons un total do 6.37(1 gitans dans ('agglomeration
marseillaise.
D'apres les personnes ct organismes s'intCressant expresscment
aux Gitans, lc quart ou le cinquienle de ceux actucllement a Marseille seraient pomades ou semi-noniades it la belle saisol<.
Icouhz<n(lhilur)
.Sarrctuaire tie lei Tour-Sainte, Sainte-Abirthe,
Marseille 14"

Pierre CAUSsE, C. M.
llarthclemy RosA, C. \I.
[Bulletin des Lacarlstes de France, 1971 (N. 28) p. 1 ss.]

Pltoy. IT. NEAPOLiTAN\.

Conventus Provincialis.

I,'abilita c la validity dells soluzioni Si misura della
c.ipacita the else hanno di sintonizzarsi cont`nuanxcnte c tempestivamentc con - i segni dei tempi
1),trantc I t setti:nana dopo Pasqua, Si is riunita a
Napoli, nella Casa dei \c:gini, I'Assemblea Provincials dei \'incenziani dell'Italia \i:-ridionale, in continua zione del I periodo svoltosi lo scorso anno,
dal 2 al 25 luglio.

Se c lecito (( parva componcre magnis 5, un'Assemblea Provinciale c conic on piccolo (( Concilio )t o on piccolo <, Sinodo n;
in c;sa si radunano tutti i Superiori delle case the costituiscono
una provincia rcligiosa ed i rappresentanti clctti a questo scopo.
Quest'organo, in verita, c esistito sempre nclla vita della nostra
('ongregazionc, come in quella dells altre Contunita Religiose; ma,
mentre per it passato avcva un compito limitato, anche se importante , cioe eleggere i dcputati all'Assemblea Generale della Congregazionc e preparare i Postulati da presentarvi, ora dopo la pronntlgazionc dells nuove v Costituzioni s, ha on compito ben piu
vasto: trattarc i prohlemi Bella Provincia, ed emanarc norme con
forza ohhligatoria.
Conte si vede, questa novita ohhedisce al principio, oggi molto
s,guito, della a decentralizzazione s, per cui si riticne piu eflicace
aflidare agli organi periferici la soluzione di alcuni problemi, caratterizzati da particolari situazioni locali c anthicntali.
Cosi per la prima volta, la Provincia di Napoli ha fatto questa
esperienza e, possiamo aggiungerc, tie ha raccolto i primi frutti.
I•.sporre la cronaca di un'Assemhlea Provincials none impresa
facile; e anzi tanto piit dillicile, quanto piu I'Assemhlca e riuscita;
proprio perche riuscire significa essere stata viva, e percib complessa.
quasi itnpossihile rifcrirla completamente nelle sue fasi ora decisive ora interlocutoric, negli interventi lunghi c hrevi, accesi o
salmi; nelle decisioni c nelle loro motivazioni, nelle preparazioni
the spcsso si nascondono in approcci o persuasioni a di corridoio
c quindi irraggiungibili dally cronaca ufficiale.
Comunque, lo scop:) di poche righe non pub cssere questo, limitandosi a riportare alcuni punti csscnziali; non per nulla, per chi
voglia saperne di piu, vi sono i verhali c i resoconti Bella segreteria,
Intanto hastera dire she all'Assemhlea partecipavano 47 memhri, 20 di diritto, gli altri clctti; nel 1 periodo vi sono state 25 sessioni plenarie, nel II pcriodo 15. Nei I pcriodo, 5 Commissioni
clette dalla stessa Assemblea preparavano ed elaboravano i testi
su cui verteva la discussione e la votazione; nel II periodo una
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elaborare una materia meno ampia.
Un s Direttorio ^>, piuttosto ampio, intendeva salvaguardare insieme due csigcnze: una grande liberty di parola c di espressione
e una discipline ordinata e chiamata a favorire quella liberty senza
disagio per nessuno.
Se e necessario (c cons potrebbe non esserlo?) tener conto
dcll'ety dci componenti, l'Assernblea era composta quasi in parti
uguali di giovani e di anziani. 'I'uttavia, c vero the a caratterizzare
alcuni atteggiamenti pill progressisti o pun conservatori, a crcarc
alcuni schieramenti delle mentality diverse, non sono necessariamente gli anni, rna piuttosto s l'ety reale o.
In ogni caso, la tensions creata fra vedute divergenti non e
mai divcnuta vera c propria opposizione; viceversa, pill di una
volta ha creato quella complernentarieta di apporti preziosi, tanto
necessaria in decisioni di indiscussa gravity.
Leggendo i capitoli delle « Norme ,>, promulgate dopo l'approvazione dcl P. Generale, si notano suhito i punti su cui e stata concentrata maggiore attenzione: l'Attivity Apostolica, la Vita Consacrata, la Formazionc, it Govcrno e I'Aniministrazione.
In quanto all'Attivity Apostolica, e chiara la scelta verso forme
di apostolato pill rispondenti all'indole propria della Congregazionc
dci poveri, allo loro promozione sociale; ma non si nascondono lc
enormi csigenze di rinnovamento dells strutturc. Viene anche per
questo istituito un <Consiglio Pastorale Provincials S quale strumento indispensabile a promuovere e programmarc i nostri niinisteri. Di questi sic voluto dare un giudizio di validity e di priority, tcnendoli presenti non in una considerazione astratta, ma nella
situazionc concreta, con quci niezzi cioc di cui ora si disponc.
Della Vita Consacrata, importanti song alcunc precisazioni sui
voti, ma soprattutto su qucllo di poverty, studiato particolarmente
nella seconda sessione, alla ricerca di una poverty cvangelica, the
non si esaurisca in una dimensions giuridica, ma sia vcra testimonianza, individuale c collettiva, di distacco e di liberty.
II problema della Pormazionc, sec sempre stato un problema
delicato, e divenuto oggi insicmc pill difficile e pill urgente. L'Assemblea, pur optando per la gradualita c la prudenza, ha dato it
via ad una scric di esperienze the possano rinnovare i mctodi di
forrnazionc c di educazionc, rendcndoli pill adeguati alla rcalta
storica.
Nei Governo della Provincia, le novita sono nella scelta del
modo di provvedere all'uliicio di Superiore Provincials c dci suoi
Consultori. Il Superiore Provinciale verry cletto da tutti a maggioranza assoluta: i quattro Consultori saranno eletti nell'Assem-
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blca triennale ugualmente a maggioranza assoluta. Si decide inoltre
la creazione di tin s Consiglio di Ammiinstrazione » a livello provinciale che serva di valido aiuto alla soluzionc dci vari problemi
amministrativi delta Provincia e delle singole Case.
I,'impressione che surge spontanea net leggere queste s Norme
e veratnente di soddisfazionc c di ammirazione per tali propositi
e per l'impegno da cui mostrano d'essere animati. Ma cio non togllc
una certa perplessita c it duhbio che verte sully distanza che separa
queste (s Norme ^) dalla loro realizzazionc, e che, lungi dal placare
lc aspirazioni di rinnovamento, le stimola c Ic dirigc verso piti concrete conquiste.
Nella rclazione piu estesa che appariry prossimamente negli
Annali della Alissione )), si conclude dicendo che «questa Assemblea ha smentito i timori pessimistici, come ha deluso lc attest
troppo ottimistiche. E. non poteva essere diversaniente: problemi
come quelli posti non possono essere esauriti e risolti in pochi giorni
e neppure in pochi anni: cio che era giusto domandare all'Assemblca, c qucllo che essa, bisogna convenirne, ha dato, e l'apertura
di on discorso che dove essere continuato, l'indicazione (lei principi di Tondo, I'csempio e la dimostrazione di come si possa e si
debba ricercarc.
Cosi it frutto piu prezioso di questa solcnne adunanza va al
di la dells <( Norme )> einesse e stampatc, ed e da individuare net
rinnovato spirito di collaborazione c di (ci sia consentito it termine) democrazia che ha alimentato, nella speranza fiduciosa che
ha suscitata, ncll'unione piu stretta che ha creata fra confratelli
che ora si sono mcglio conosciuti. Si e cosi ancora una volta affermato it primato del dialogo e dell'amore.
E pensando alla II Sessione, non la si aspettava come risolutiva di ogni problcma: « E tramontato it tempo, se mai c'e stato,
delle sentenze immutahili c definitive; lability e la validity delle
soluzioni si misura dally capacity che esse hanno di sintonizzarsi
continuamente e tempest ivamente coi segni dei tempi ^>.
E, come la II Sessions ha confermato questa inesauribile perfettibility, ha anche pcrb dimostrato che Si sono fatti progressi net
cammino della fiducia reciproca c ncll'arte del dialogo, segni questi
e garanzic di sicura vitality.
Giuseppe GUERR1 , C.M.
[Presenza Vincenziana

(1971) fast. 4, 124-1261
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Pi:ov. I. Ro`t:an,x. Relatio de statu Provinciae coram Conventu Provinciali,
RELAZIONE' i)E,i, 1'. VISITA'l'ORF ALLA

II SESSIONI:

I)l;1 1 'Ati-l:Ai131,FA PROViNCIAi.l
11 19 settembre dell'anno scorso ci lasciammo dandoci appuntamento per questo giorno.
Ringraziamo it Signore per I'assistenza ricevuta e per quella
the ci conceders per portare a tern-tine in breve tempo it nostro
lavoro.
Questa mia introduzione chc vuol essere anche la relazione
all'Assemhlea Provinciale di ci() the nel frattempo si c. vcrificato
in Provincia (situazioni, svilupp), ansicta, prevision]) vuol essere
anche un caloroso e fratcrno saluto a tutti voi e tin ringraziamento
per aver adempitito anche questa volta, con non poco sacrificio, it
vostro dovere di trovarvi qui in quests giorni.

I
Al tcnnine della I sessione Bella nostra Assemblea Provinciale,
celebratasi dal 1 al 19 settembre dell'anno scorso, not portammo
a termine gli argomenti della Vita apostolica con i principi generals e sue varie suddivisioni, del Governo e dell'Amministrazione
des Beni.
Si dedic() anche motto tempo allo studio della Vita comune
c spirituale, cercando di approfondire, con ritiessioni comuni, principi ed orientamenti nuovi the arricchissero sempre piti tin aspetto
cosi importante della nostra vita. Non Si riusci perm a concretizzare
it tutto in uno schema the potesse poi essere vagliato ed approvato
dall'Assemblea.
Se non ci fossimo persi eccessivamente dietro principi e orientamcnti force tin po' estranei all'impostazione della nostra Comunita la quale dovendosi rinnovare, non dove per() perdere la sua
fisionomia - - forsc anche in mcrito alla vita connuie c spirituale
avrenuno avuto it nostro schema. Ammetto the un certo anlniodernamento Bella Commnita secondo principi nuovi, ma saggi, dchha
riguardarci da vicino, ma in questo campo non si pub pretcndere
di fare tutto in una volta; ci c necessaria una gradualita. Fare tutto
d'un colpo significa rivoluzione c capovolgimento; fare poco per
volta significa invece inscrimento del nuovo nclla nostra vita, con
rispetto delle persone c delle vane mentalita.
1; successo qualcosa di simile anche per quanto riguarda la
Formasione. La Commissione aveva preparato qualcosa di bonne,
niche se non aveva messo l'ottimo nelle nostre maul. Non credo
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poi che in talc matcria, quanto mai diflicile e soggetta a mutarnenti,
specialmente oggi, si potesse fare o pretendere I'ottimo. L'Assemblea approve quindi alcune direttive, demandando all'apposita Cornmissione di studio it compito di prcpararc tin piano particolare per
la formazione dci nostri.
Gli scherni suddetti furono approvati dall'On.mo Superiore
Generale con lettera del 25 ottobre 1970, da me riportata per intero nella circolare n. 11-70 c inviata a tutti i Confratelli della Provincia.
I.'Assentblea Provincials, al terminc dei lavori, aveva fissato
un iter, cite le Commissioni della vita comune e della formazione
avrebbero dovuto seguire. Purtroppo tale iter none stato seguito,
almeno in rnerito alle scadenze fissate. 'l'uttavia it lavoro delle Cornmissioni e stato inviato per hen due volte ai Confratelli ed anche
la Commissions Centrals ha potuto tcnere, sia pure con ritardo,
la programmata riunionc.
In rnerito al lavoro fatto dalle Commissioni, giudichera l'Assemblea stessa.
Al termine della nostra I sessione Si progetto anche on Convegno che avesse come argomento la vita comune. Ricordo che
prima ancora di lasciarci mi intrattenni in merito con alcuni Confratelli, appartenenti alla Corrunissione per una scelta radicale di
Tondo, chiedendo loro di interessarsi, sia in merito ally data che
agli oratori.
In on primo momento semhrl adatto, per questo incontro,
it periodo delle vacanze natalizie. Si riflettc poi che per mold Confratelli, specialmente per quelli addctti alle Missioni, non era questo it tempo piii indicato. Si pense quindi al tempo del carnevale
o al tre giorni preccdenti la II sessione. Ricordo solo che io non
condividevo questa ultima soluzione a motivo che altri Confratelli
non avrebbero potuto partecipare, compresi gli Assemhleisti, per
i quali sarebbe stato gravoso venire all'Assemblea con tre o quattro
giorni di anticipo.
Sta di fatto che la coca in] passe di mente e quando nme ne
ricordai non si era pie in tempo per organizzare tin Convegno.
Un'altra Comnrissione aveva ricevuto dall'Assemblea on ben
pesante mandato: la Co,n,nissione di studio per urea seelta radicale
di fordo.

Questa Commissions ha svolto it suo mandato ? Si e inostrata
all'altezza del compito e delle aspettative ? La Provincia e rimasta soddisfatta ? Anche qui I'Assemblea dira la sea parola.
A me sembra (esprimo ora solo un mio pensiero personale)
che, data la realty delle case - - che anche voi non ignorate non
ci si possa prendere 11 lusso di sognare. Piii che da una Commissione, di cui apprezzo molto I'impegno, e dall'interno di ciascuno
che deve nascere it desiderio di uno slancio in avanti e di tin rin-
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sacerdoti c it nostro carisma speciale nella Chiesa.
F, da questa mia convinzione io prendo spunto per rivolgere
a me c a tutti i Confratelli delta Provincia alcune domande.
Abbiamo, in questo anno, tcnuto presente, anche in piccola
misura, quanto c accennato nelle pagine approvate dalla nostra
Assemblea Provinciale ? Preghiera individuate c comunitaria ? Impcgno net vivere la poverta, the port] ad eliminate dalla vita dei
singoli e delle Case quanto e inconciliabile con to spirito religioso
o vincenziano ? Accettare la poverta net suo vatore proprio, senza
ridurlo at gioco dei permessi ? Obbedienza generosa, responsabile
e fraterna ? Impiego pieno e utile del tempo ? Obbedicnza alla legge
comune del lavoro, non solo per procurarsi i mezzi per it sostentamento proprio c delle opere delta Comunita, ma anche per dare
concreta testimonianza di servizio ai fratelli ?
L'anno scorso si fece voto che in questa riunione si procedesse, in merito, ad una vcrifica. At riguardo decida I'Assemhlea.
lo, da parte mia, mi contento di dirvi fraternamente e con
comprensione, ma con fermezza, perche nc sono profondamente
convinto, che ogni Casa, tenendo presente la sua fisionomia e le
opere ad essa affidate, dove far diventare vita vissuta fordo dies
stabilito insienie da tutti i Confratelli delta Casa stessa e approvato
dal Visitatore.
Si pub pensare ad una nostra Casa, sia essa grande o piccola
o con le operc piu disparate, senza the i Confratelli si riuniscano
quotidianamente per una preghiera in comune, per on po' di meditazione, per una riflessione spirituale e fraterna ? Dov'c allora la
Comunita ?
Cosippure, come si pub giustificare oggi 1'assenza degli incontri comuni per una programmazione e verifica delle nostre attivita ?
Cib the ci terra oggi ancora uniti sara solo qucsto scambicvote interesse, come avviene tra fratelli. Sara solo questo modo di
vivere a farci sentirc in famiglia, evitando the ci si senta degli esseri anonimi, e a colmare con l'affetto reciproco tante lacunc. La
hcllezza delta famiglia suscitera poi anche la gioia delta vocazione.
Ogni Confratello dove essere convinto di cib. Deve percib
fare di tutto per dare it contributo delta sua disponibilita, delta
sua spontaneity e delta sua parola, sempre ricca di serenity c di fraterna comprensione. Sara cosi facilitato it compito dci Supcriori,
i quali, vedendo 1'interesse e la disponibilita dei Confratelli, saranno sempre piu portati a compiere it loro doverc di informarli
e di chiedere it loro consiglio, richiamando sempre la vera responsabilita di ognuno sullo svolginiento delta vita delta Casa c delta
Provincia.
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sarebbe veramentc grande it male, sia per i singoli Confratclli the
per le operc della Casa.
Questa i ^ npostazione della nostra vita ci renders sereni, contcnti e persons veramente impegnate e contrihuira non poco a
quclla testimonianza the not dobbiamo dare a coloro che ci guardano: nelle Case dove siamo sempre a contatto con la gente c net
ministers dove not dobbiamo predicare it Cristo con la parola e
con la vita.
La gente rimane avvinta da on simile stile di vita c allora c
disposta ad ascoltare e a collahorare. E sensibilissima di fronte al
sacerdote the prega e ad una Casa di Missionari, dove si prega,
si lavora e si c contenti.
Le persone, the si guadagnano la vita con un impegno serio
per tante ore al giorno, vogliono vedere anche not fare altrettanto.
Not invece ci dispensiamo troppo facllmente da tale obbligo. Ci
ordiniamo la giornata con eccessiva larghezza e forse la nostra
settimana ha delle giornate non impegnate c mesi interi senza cccessivo lavoro. Cib contribuisce a non farci essere contenti, anche
se per riempire certi vuoti ci procuriamo dei passatempi, the a
giudicarli spassionatamente in un confronto con la parola di 1)io
e con i doveri grandi della nostra vocazione non sono davvcro degni
di lode.
Ecco perche bisogna programmare it lavoro e nel programmarlo impegnare in un modo veramente completo i Confratelli.
Si richirdr anche una migliore distribuzionr di essi. Per fare cib
peso e necessaria la plena disponibilita dei Confratclli stessi.
Si dice the prima Belle opere ci sono le persone e the qucste
non sono in funzionc delle opere. Si dice pure the le Case devono
essere formate da Confratclli the spontancanu•ntc si mcttono insieme, uniti non da una disposizione del Superiori ma da una ccrta
comunanza di temperamento, di esigenze, rec.
Tenere conto di tutto cio, nei limiti del possihile, c compito
del Visitatore, ma farne una norma tassativa significherehhc paralizzare lc opere della Provincia e poi svuoterebbe di significato
la presenza di chi serve la Comunita presiedendo ad essa.
Anche it periodo delle vaeanze bisognerebbe contenerlo nci
limiti del possibile, evitando certe impronte horghesi che a not
non si addicono certamente. La vita borghese infatti a it piu temibile di tutti i nostri mali. Finche non ci decidercmo ad uscirnc
come da una prigione non ci potra essere tin vero a ritorno allc
fonti * di ogni forma di vita cristiana c allo spirito primitive Bella
nostra Comunita, come ci suggerisce it Concilio (Cfr. P. ('., 2).
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In mcrito alla vita della Provincia cosa c'e state di rilevante
in questi mesi trascorsi dopo la I sessione delta nostra Assemblea ?
Studentato . - Uri nostri 16 Studenti, di cui facemnto un
gran parlare Panne scorso, tic sono riniasti 7- 1 a Tor Sapienza,
the rice-,-cry l'Ordinazione saccrdotale it 30 ottohrc p.v., 3 a Piacenza e 3 a Zagarolo, dei quail due sono coloro che chiesero di andare in periferia di Roma insieme con 11 P. Rrunclli. Questi ultimi
si prodigano cscinplarmente a favors di una zona abbandonata
dclla Parrocchia di Pictralata, ma in plena comunione con la C'ontnita. Quest'anno hanno frcquentato la III teologia.
I'll altro Studente presto si reinserira nella Comunita, dopo
aver terminato I'esperimento the aveva chiesto di fare. E sono 8.
Di altri quattro non senesce ancora belle l'esito delle lord ricerche. Un altro to consigliato da nie a ritirarsi. Altri tre si sono
ritirati volontariantcntc.
Seminario Interno . - II Seminario interno attualniente non
In ahbiamo, a causa della decisione presa di rimandarlo a dopo
i l licco.
Liceo . - Abbiamo alcuni giovani (sci o sette) chc frcqucntano
it licco o scuole superiori. Sono stati a Pollenza lino a meta del
mese scorso ed hanno frequentato Ic scuole pubhliclie di Macerata. i.'esperienza pcri ci ha rivclato ancora una volta gli aspetti
non positivi di una comunita troppo eterogcnea. Ci siamo perch)
dccisi a trasferirli nella Casa di Stilmona, dove hanno la possibility
dells scuole niolto vicine e dove possono con ntolta facility essere
inscriti in una attivita pastorale the giustamentc og ri viene reclamata dai giovani.
Come vi dissi l' anno scorso , quests Casa e stata messa a nostra
disposizione dal Vcscovo can la cola condizione che ci si interessi
Bella gioventu locale. In mcrito, I'anno scorso qualche tentative
si r fatto, in parts riuscito e in party no. Col nuovo anno si fara
di tutto per rispondere al drsiderio del Vescovo ed anche per tentare qualche via nuova per una pastorale delle vocazioni fra i giovani,
avendocene la Provvidenza offerta I'occasione.
Scuole Apostoliche . - Stiamo tentando come gia sapete
dei piccol centri vocazionali.
La vita di famiglia chc favoriscc la spontaneity del ragazzo,
la tnaggiore cura che gli educatori possono avere per i singoli c
per it piccolo gruppo e la vicinanza Belle fatniglie sono aspetti veramente positivi.

II piccolo centro di Piacenza si avvia motto hene. Anchc a
Pollenza e possibilc fare motto c pcrcib si dcve fare di piu. A Zagarolo la situazione a un po' piu difficile. 11 Lazio infatti attualmente
e un campo arido at riguardo delle vocazioni. Faremo anche qui
tutto ciim the e possibile. Ho accennato poi che hisognera tentare
anche qualche via nuova per una pastorale delle vocazioni fra i
giovani. La Comunita dci giovani del Collcgio I.coniano, guidata
dal P. Brandolini, sembra che, anche in quanta a vocazioni, cominci it dare i suoi frutti. Cosi pure I'inscrinicnto di qualche nostro Studente in gruppi giovanili di alcunc p:urrocchic. Anche a
Sulmona qualcosa si muove. Preciso pcrb che non si vuol fare affatto del proselitismo; c la sensibility spirituale e la generosity dci
giovani di oggi che viene attirata dalla parola e dalla presenza dcl
Vincenziano, vero testimone dci valori ai quati serve.
Andre in merito alle relavioni interprovinciali si e tentato di
fare qualche cosa. I trc Visitatori d'Italia si sono riuniti la prima
volta it Torino it 28 febbraio it S. Una sccoda volta ci siamo incontrati a Roma it 21 aprile di qucst'anno. I.a prossima riunione ci
sara it I settembre a Napoli.
In linea di massima ci siamo trovati disponibili per la collaborazione c si e stall del parere che ogni Provincia abbia delle Cornmissioni apposite per studiare a fondo insicme i problcmi interprovinciali.
Si c pensato pure di costituirc una Confcrenza dci Visitatori
d'Italia e una Consulta interprovinciale, con potere delihcrativo.
Che ne pensate?
In merito alla formazione chiederei pure che it Visitatore con
it suo Consiglio abbia la possibility di adattare Ic norme gia stahilite ncll'eventualita che si realizzi qualcosa di concreto dalle tre
province italiane.
A proposito dcl Consiglio Pastorale quanto io mi ripromettevo
da esso non si e rcalizzato.
Quali Ic cause ? Forse non abbiamo capito hene le sue finality.
to intendevo che fosse tin organismo che potesse offrire a nme
e at mio Consiglio tin aiuto piir pratico ed immediato.
horse non ho capito hene. illuminatemi voi.
Missioni al popolo . - I problemi che si agitano in questo
settorc Ii conosciamo tutti. Da anni li riscontrianro sia press() di
not che presso altre Comunita che si prodigano in questo ministero.
Nessuno perb ha trovato finora it toccasana.
La mia convinzione a la seguente: impegnarci seriamente per
fare tutto quello che possiamo fare. Quanto ci a stato chiesto dalla
Conunissione provinciale, ossia una maggiorc collahorazione, ognuno
dovrehhe farlo secondo le site possibility c con buona volonta;
anch'io, per it prossimo anno, mi sono prenotato per qualche mis-
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una collaborazione con le Figlie delta Carity e con la Gioventu
Mariana.
AIa una vera vitality lc Alissioni potranno riavcrla solo da
giovanissimi Missionari the amino questo ministero c chc si prcparino coscienziosamente ad esso, studiando ed approfondendo
le esigenze dci nuovi tempi. Per ora peri> non ne abbiamo. Ecco
perche dobbiarno pregare it Signore chc cc li mandi. Ecco pcrche
dobbiarno favorire le opere giovanili. L'avvcnirc in ogni settorc e
nelle mani di essi.
Missioni estere . - 11 P. Fervari qui presente a tot nato in
Italia dall'Indonesia e vi rimarry come responsabilc del Segretatariato delta nostra :Missions.
Piu di qualche progetto e tentative per affidare a qualche altro tale uHicio e stato fatto; ma, per le dillicolty provcnienti da
not o dai Confratelli delta Missione stessa, non si e potato trovare
la persona adatta.
So chc egli fa on grande sacrilicio e cosippure la Missione,
che si priva di un elemento tanto zelante e generoso, ma da tin tale
sacrificio sono certo the derivery alla Nlissione grande bene e fecondity.
Sapctc bene quanto i nostri Confratelli si prodighino nell'opera
di evangelizzazione, di carity e di promozione sociale nclla vasty
zona ad essi aflidata. In sci anni, con l'aiuto di Dio, hanno compiuto tin lavoro meraviglioso.
11 nostro Superiore Generale net gennaio scorso ha visitato la
la Missione ed e rimasto molto contento. Anche it Nunzio Apostolico e picnamente soddisfatto.
Anche in questa sods desidcro assicurarc i nostri Confratelli
dell'atfctto c dell'intcressamento costante delta Provincia.
Sono certo the con la mia pcrmanenza in mezzo ai carissimi
Confratelli d'Indonesia net dicembre prossimo, si potry esaminare
tutto cut che sary nccessario per it boon andamento delta Missione.
Collegio Leoniano . - I in corso proprio in questi giorni la
pratica per it riconoscimcnto delta propriety del Leoniano: sloe
dell'appartenenza del Collegio Leoniano alla nostra Provincia. Ali
risulta the it S. Padre stesso abbia esaminata la cosa. Speriamo bene.
Collegio Alberoni . - Viene a trovarsi sempre piit in situazioni particolari. Precaria davvero la sua posizione cconomica dopo
l'approvazionc dells ultimo leggi sui fondi rustici, chc hanno giy
dimczzato lc rcndite. Si cerchery, con le capacity c l'invcntiva
dei nuovi amministratori (si e in attesa dells nominc), di escogitarc qualche metodo nuovo di investimento c di amministrazione.
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La collahorazione con it nuovo Vescovo e con la Diocesi e
picna c leak. La Parrocchia di S. Lazzaro a gia tornata ad essere
curata da 1111 Saccrdotc dioccs.nmo.

Casa Pia. - Gran parte dei suoi locali come sapete - formano la Casa di Riposo a II Pavone >. Ali sembra the I'Opera si
stia avviando benc.
Gli ospiti, con i quali mi intrattengo volentieri quando vado
a Siena, sono veramente contents. Per it momcnto sono circa 30
e ci sono hen altre 120 richieste the verranno accettate gradualmente durantc i prossimi mesi.
II problema per tin reparto per ospiti di lunga degenza verra
studiato nel prossimo anno dal Consiglio d'amministrazione in collaborazione con la Commissione Amministrativa Provinciale, perche sono molte anche le domande di persone non autosufficienti.
Le informazioni economico-amntinistrative sono state inviate
a suo tempo dall'Econorno Provinciale a tutti i Confratelli nella
relazionc fatta dopo it Convegno dei Superiors ed Econonti delle
Case.
Una sernplice, nia ufficiale cerimonia di inaugurazione dells
Casa di riposo e stata fissata per it 26 settembre p.v. con la partecipazione dcll'Arcivescovo di Siena e del nostro Superiore Generale.
Firenze . - Non sono in grado di dirvi qualcosa di preciso e
di definitivo in nierito alla cura dell'erigenda parrocchia da not
accettata nel 1968. Nel novembre scorso ebbi un incontro con it
Segretario del Cardinale di Firenze, per adempiere it compito affidatomi dall'Assernhlea Provinciale. NE sembro, dalle sue parole,
the non si potesse retrocedere. Nel mese scorso ho scritto al Cardinale per sapere qualcosa di preciso in merito, nia non ho ancora
avuto risposta.
Ferentino . - 11 Vescovo di Ferentino, come gia notificai nella
circolare 11-70, aderi alla richicsta da me fatta a nome dell'Assemblea di togliere la clausola o pleno lure » con la quele ci era stata
affidata la Parrocchia di S. Ippolito.
Bologna . - 11 servizio religioso nella nostra Parrocchia sMaria Regina rnundi n si svolge ancora in una piccola chiesa prefabbricata e i nostri Confratelli sono ancora alloggiati in un appartamento del palazzo di fronte alla Chiesa. Per le difficolta sorte dopo
la rinunzia alla Diocesi del Card. Lercaro e per quelle create dal
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Piano regolatore, la pratica per la costruzione Bella Chiesa e delle
opere parrocchiali va avanti motto lentamente. La Parrocchia e
in pieno sviluppo e accoglie una vasty zona di case popolari.
Grosseto . - Nello spirito del decreti della nostra Assemblea
Generale c Provinciale mi sono permesso, tie] mese scorso, di accennare al Vescovo, a solo titolo esplorativo, in rnodo da riferire
poi alla Consulta Provincialc c a vol, se ci fosse stata la possibility
di rinunziarc alla Basilica del S. Cuore per prendere invece la cura
di qualche settore periferico c piii hisognoso di assistenza rcligiosa.
Lascio a voi indovinare conic sia rirnasto sorpreso e meravigliato
.\lons. Gasbarri a tale mia domanda. Ali e senibrato the almeno
per ora non ci sia nulla da fare. Pcnso perb the non abbia voluto
eschidere la possibility di un dialogo.
1Io terminato la nmia relazione diccndo tutto cib the mi sembrava utile c necessario dirvi.
Ora vi auguro buon lavoro e db la parola al Moderatore di turno.
Rona, 1 luglio 1971
P, Antonio FELLI C. M.
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DE DIE OBITUS BEATI GIIEBRE MICHAEL
Pro dic obitu B. Ghebre lblichacl, ut longe probabilior dies
28 augusti 1855 est hodie maxime recepta. Attamen, fontes coaevi
do anno quidem convcniunt, non autem de dic. \ec mirum: nam
ab antiquissimis testibus dies illa relzta est iuxta computum liturgicum aethiopicum, cuius anni et menses cute calendario nostro
rornano non congruunt. Exempli gratia, B. Iustinus de Jacobis,
hand multo post eventum, cpistola scilicet dic 30 novembris 1856
data, haec scripsit: s ce fut le 1.3 juillet, jour of le enlendrier ah_vscin
marque la fete nuznsuelle de cet ancien martyr (s. Georgics), qu'il
XX I 11
,
(Deus) appela it lui son serviteur » (A nn ales de la C. de la Ti.
[1858] 351). Dum, contra si fides interpretibus - relatio mane
scripta exarata a 'I'ECI.t IIAIMMANOT (Episodi delta vita di abuna
,Jacob [ed. it., P. Celestino da Dcsio], Asmara 1915, 242), aliam
diem conimemorat: <i fini per addormentarsi net sonno delta morte
(13. Ghebre M.). Era it 28 he{llio 1855 .>.
Quae opinionum varietas habetur etiam aped Acta Processus
Bcatificationis. Etenim, iuxta IX testem, Abba Ouelde Selassie,
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juillet. Selon le calendrier et/riopien, c'elail en 1847, le 2.3 nchassir.
Cerlains disent Ic 24 nchassir » (Positio super martl'rio [a. 1924],
Summarium IV, § 342, p. 198). luxta veto I testem, sac. P. Caber, eius obitus e cut lieu le 2.3 du mois Ilamlie, qui correspondait
cette annee au 29 juillet ^) (ibid., .Sumer. cit., § 47, pp. 106). Practerea,
iuxta III testem, Abba Ghrbrr Michael Kenfr Nleschcl, ss it expira
le 23 ou le 24; est-ce de juillet ou d'aoul, je e'en suis pas cerlaimn »
(ibid., Sranm. cit., § 115, p. 127); atquc, iuxta II testem, Abba
Ghebrc Egziavhier, Beatus s mourut le 23 ou le 2d trout /847 de noire
calendrier n (Positio super introd. Causae [a. 1914], .Summariunr III,
§ 61, p. 65). Tandem, e relatione praefati 'l'ccle Haimanot novitcr
translata hacc dcprompta sent: (, le 2.3 nehassie (28 gout) - cerlains disent le 24 (Abba Ghebr? 3lichael) nrourut ^> (Positio super
marlvrio [a. 1924], Summ. cit. VI, $ 53, p. 296). Quae dies, nulla
liabita disceptatione, statim recepta est it evulgata (cf. J. - B. CouLBEAr'X, C. AI., Vers la lumiire. Le B. GheW Michael, 2 ed.: Parisiis
1926, p. 351).
Verurn, hac de re, S. Rituum Congregatio in Buis documentis
exarandis sapienti senrper cautcla usa est:
exeunte nrense auguslo
anno 18,17 iuxta calendarium aethiopicunm » (Positio super introd.
Causae: Infornurtio [a. 1920], 37, p. 26); atque: a ereunle nrense
.1u,.usto amino /817 (1855) .>, Positio super nurrtvrio: Informatio [a.
1924], 20, p. 28. Apostolicum autem Breve Beatificationis de die
it tense prudcnter silet (cf. .Arta A. Sedis [1926] 407 ss).
Contra, tamen, schema Otlicii propril a S. Congregations approbati (30-K-1926), rem ita definit: a animam ef}lavit (B. Ghebre
Alichacl) die vi,esinna octava nmensis au,,qusti,> (leelio VI). Quae dies
in novissimo Proprii textu anno 1961 recognito, paululum nnrtata apparet: non quidem consulto, sed lapsu calami, it nescio
qua nostra ohlivione. Cum scilicet dies 28 augusti ad stilum calendarii romani reducta est, recta locutio V KaI. Septembris perpcram typis impressa est: ^, I1' Kal. Seplembris a (
29 aug.). Lapsus quippe facile ernendandus. Ceterum, ad textum pertinct liturgicum non ad fontem historicum. Siquidem, quaestio historica do
die ohitus B. Ghebre Alichacl adhuc apcrta est, ac sub iudicc manet.
A. C.

Animadversiones in novum Calendarium C.M.
(cf. supra, p. 123 s.)
Hucusque vigens Calendarium liturgicum C..\1., a S. Rituum Congregatione approbatum cst die 4-_X-1961 (Prot. N. C. 230-961). Novum
autem a S. C. pro Cultu Divino nuper ad interim concessum. apparatum
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de Cal. particrdaribus, at) eadem S. C. die 24-VI-1970 datas. De singulis
celebrationibus, videsis infra.
Ian. 4, B.A.R. Seton. - Nulla diei immutatio, cum de die natali jam
agatur, a Si. Rituum C. elects (31 \H-1963), nequc alia celcbrationc impediatur.
Alart. 15, S. 1.udovicae tie M. -- Cunt sit dies natalis , nulla inducta
nurtatio.
Apr. 26, Transl. Reliquiar. 5. V. - Huiusmodi celehratio, anno 1961
suppressa, denuo resumpta est, suadentihus rationihus pastoralihus de quibus agit Instructio cit., 1, 3: in contntodunt, scilicet, coetunt viroruni ac
mulicrunt Vincentiana caritatis opera nobiscum colentiunt. Est autem pro\iina priniae ciusdem celebrationi (25-IV-1830,) et feria per annum in Cal.
F. clr.i.ic t'niv.
Maii 10, B .P.R. Rogue.
- Dies est beatificationis , ideo electa quod
dies natalis (3 martii ) est impedita, dum est practerea feria per annum.
.1faii 27, B.F.R. Clet. --- Die natali impedita (1X febr.), ut supra, dies
beatificatiunis electa est, feria per annum.
/tar. 26, Bh.M.M. Fontaine et Soc. - Dies est natalis et feria per annum.
Jul. 27, S. Catharinae Laboure.
- Dies est canonizationis, cum dies
natalis (.31 dec.) alia celebrations impediatur, et etiant feria per annum.
Intl, .30, B. Justini de .lacobis. - Nulla inducta mutatio, cum sit dies
magis natali (3 1 iulii ) proxima, quac alia celcbrationc impeditur, et feria
per annun.
Sept. 1, B. Ghebre Al.
- Cum dies natalis recepta (28 aug.) impedita
sit, alia nragis proxirna et libcra eligi poterat; attamen, nulls mutatio facta
est: siquidem, non longe est a die natali, et primitus Beati cultui dicata,
necnon feria per annum.
Sept. 4, Bb. Francois et Graver. - Nulla mutatio facta, cum sit feria
per annum proxima diei natali (3 sept.) impeditae.
Sept. 11, B.I.G. Berbovre. - Dies est natalis, feria per annum.
Sept. 27, S. Vincentii. - Dies est natalis, hodie ab Eccl. Univ. celebrata.
Oct. 22, In Dedication eccl. C.M. - Nulla diei mutatio , cum sit quoque
feria per annum.
Nov. 27, In nranifestatione B.V. Inanaculatae . - Nulla mutat10, cum
de die propria agatur , quae est etiant feria per annum.
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Aug. 15 NIGI Pasquale , Frater Curia Gen.
Napoli S°
Nov. 6 CONTE Giacomo

» 7

8
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Jean

Arsine
8 PIIILLIATRAUD Rene
I

FRIANT

Pfrigueux

Paris 1°
Paris 10

50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.

» 12 ESPENON Gaston
Toulouse 150
Fanar
v 12 MARANSIN Lucien
Dec. 4 FERNANDEZ Eufronio , Fr. Salamanca to

50 voc.

50 voc.
50 voc.

N. B. - Qui supra elenchus , notitiis constat a Revv. DD. Superioribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
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